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E D T 0 R A L 
In the last few months we have witnessed extraordinary 
changes in Europe's equity markets that are changing the face of European investment. Market 
consolidation is creating new access to ffexib/e capital, particularly important for small companies, 
greater transparency and efficiency with positive spillover effects for investor protection and 
confidence. 
The new iX exchange, created by the merging of London 
and Frankfurt, creates the world's third biggest stock market The Euronext combination of the 
Paris, Amsterdam and Brussels bourses will have a total market value of around 2.4 trillion euros. 
When the European Union 's Heads of Government met 
in Lisbon at the end of March they set the Union an ambitious challenge: "to become the most 
competitive and dynamic knowledge-based economy in the world". That strategy spans many 
issues: the information society itself, furthering research and development, assisting small and medium-sized 
companies, improving the Internal Market, fiscal consolidation, helping education and training and modernising social 
protection. At Lisbon the EU leaders issued not only a clear list of priorities but, for the first time, dates by which specific 
actions for an Internal Market in Financial Services must be completed - you can read the full details in this edition's 
Special Feature. 
The closer integration of Europe's financial markets is 
crucial to our success. Without it we will not be able to exploit the economic opportunities that will underpin the 
Union's new competitiveness. The framework for change already exists - the Financial Services Action Plan. The speed 
of change in that sector makes its implementation, by 2005, a top priority. 
The globalisation of markets in goods and services as well 
as capital will continue to set constant challenges. The resolution of disputes, for example, costs time and money. 
Consumer uncertainty as to whether potential problems arising from cross-border trade can be quickly and satis-
factorily resolved is o~en cited as the reason why such trade is less developed than it should be. This edition updates 
you on efforts to set up a cross-border complaints network in the financial services sector. 
The development of £-Commerce - set to take off with 
the adoption of the £-Commerce Directive establishing a coherent legal framework for Electronic Commerce within 
the EU - requires adequate systems of protection and redress. The establishment of alternative dispute mechanisms 
is a key concern on which we are working with Member States, consumer and business organisations and other 
interested parties. 
But to use such redress systems effectively, it is vital that 
everyone is aware not only of the advantages and opportunities the Internal Market offers, but also of the rights it 
confers. We are putting considerable effort into updating our information systems, particularly those on-line. These 
will be developed as a comprehensive database, easy to navigate and available in all EU languages, so that individuals 
are not only aware of their rights but also know how and where to obtain redress if those rights are compromised. 
This is backed up by a phone/on-line service that can provide tailor-made answers to specific problems. The feedback 
we get from Internal Market users is invaluable: it enables us to ensure policy responds to need and f,ts closely with 
practice. The feedback mechanisms that have developed from citizens' experience of the Internal Market have proved 
so useful that we are now extending the approach to business. The aim is to build on the Dialogue we have established 
to ensure that the Internal Market is built not simply from the top down, but is constantly sensitive to the changing 
needs of citizens and of the businesses that must live, work and trade within it. 
Director General 
Internal Market DG 
CEt::. : 
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Communit 
"T lhe creation of a Community Patent is a 
top political priority for the Commission and 
we will be presenting a Proposal for a Regula-
tion on a Community Patent by Jult) promised 
Internal Market Commissioner Frits Bolkestein 
to the European Patent Office (EPO) President 
Inga Kober. Visiting the EPO in Munich) 
he added ((the Proposal is a key part of the 
Commission)s Action Plan for the Single Market 
and its importance in stimulating growth) 
competitiveness and innovation was highligh-
ted in the Lisbon Summit. The French Presi-
dency of the EU)s Council of Ministers has 
pledged to make it a priority of its work pro-
gramme)). There was also a long and helpful 
exchange of views on the EPO)s progress in 
revising the European Patent Convention and 
the implications of the Community Patent for 
this process. Clearly it is important to ensure 
the best possible coherence between the two 
systems in order to ensure in particular legal 
certainty. 
The creation of a Community Patent heads a series of 
measures outlined in a 1999 Communication (see 
SMN 16) designed to improve the patent 
European Patent Organisation 
The European patent organisation was 
established in 1973 and comprises a Euro-
pean Patent Office (EPO) responsible for 
the grant and maintenance of European 
patents and an Administrative Council 
responsible for overseeing the operations 
of the office. The Organisation is indepen-
dent from the Community and the EPO is 
not a Community body. The Commission 
is however represented as an observer in 
the Administrative Board of the Organisa-
tion. Much of the preparatory work on 
specific and technical points is carried out 
in the "Head of Delegations" (HoD) 
which also discusses major policy issues of 
relevance to the European patent organi-
sation. The Commission is invited to HoD 
meetings if it is considered that the points 
under discussion are of particular relevan-
ce to the Commission. The Commission 
also has observer status on the European 
patent organisation's Patent Law Expert 
Committee. The EPO receives about 
123,000 European patent applications and 
grants about 30,000 patents a year. Its 
working languages are German, English 
and French and it is financed entirely by 
fees from the patent applicants. 
system in Europe by making it simpler and 
cheaper to use whilst at the same time 
maintaining legal security. The average cost 
of a European patent (8 countries, dura-
tion I O years) is currently about€ 30,000 
which is three to four times higher than in 
the US or Japan. Some 39% of the cost in 
Europe is taken up by translation. The 
new policy framework is an important 
means of promoting investment in innova-
tion and strengthening European research 
and development. The legislation current-
ly being drafted reflects the conclusions 
reached after extensive consultations with 
the European Parliament and a wide range 
of interested parties on the basis of the 
1999 Communication. 
Commissioner Fries Bolkestein outlined 
the Commission's thinking on key issues. 
• Litigation System 
The job of examining, granting and main-
taining the Community Patent should fall 
to the EPO. This gives rise to potential in-
stitutional problems because the EPO is 
not a Community body and therefore the-
re is no clear Community accountability of 
the actions of the EPO in matters relating 
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to the Community patent. Under the EU's legal sys-
tem a Community Court should be able to review a 
decision such as whether or not to grant a Commu-
nity 
patent. In addition to the oversight of the decisions of 
the EPO, it is important also to consider how actions 
relating to the possible infringement or validity of a 
Community patent are dealt with after the patent has 
been granted. 
In calling for the creation of a single centralised court 
the Commission's preferred solution to both these 
issues is without doubt ambitious. In particular, the 
proposed solution would require an amendment of 
the EC Treaty. 
This solution has already been suggested in the Com-
mission's additional contribution of I st March 2000 
to the Intergovernmental Conference on Institutional 
Reform. 
This approach differs from the original idea that each 
Member State should designate a single national court 
to deal with litigation in the first instance, with appeals 
being heard by a centralised common court. 
The change reflected increased concerns about the 
ability of the Courts of Justice and First Instance to 
handle the considerable amount of extra work that 
could be expected with the introduction of the Com-
munity patent. In addition, and perhaps more impor-
tantly, there were increasing demands from European 
industry for centralised, common courts. Business, 
said Mr Bolkestein, would require legal certainty if 
they were to trust the Community Patent to safe-
guard the results of investment in very costly re-
search and development. Only a specific, centralised 
EC Court could fully ensure coherent interpretation 
of the legislation and this approach would remove the 
risk of a national court without any patent experien-
ce deciding on the Community-wide validity of a 
Community Patent - a risk likely to increase with 
enlargement. 
• Language regime and translation 
A significant proportion of the cost of a European 
patent is due to translation. The EPO's official wor-
king languages are English, French and German and 
although applicants can file in any of the other official 
languages of the contracting states to the European 
patent Convention, a translation into one of the three 
working languages must also be provided. Once gran-
ted, translations into the official languages of all the 
Member States where the patent is to have effect 
must also be provided under the present EPO regime. 
The Commission is still considering how best to 
reduce translation costs for the Community patent. 
• 
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The 2000 Internal Market Strate Review 
Die EU hat sich vorge-
nommen, sich weltweit 
zum wettbewerbsfahigsten 
Wirtschaftsraum der "New 
Economy" zu entwickeln. 
Um dieses vom Europai-
schen Rat in Lissabon 
gesetzte Ziel (siehe Spezial-
Dossier) zu verwirklichen, 
hat die Kommission eine 
Reihe vorrangiger MaB-
nahmen herausgearbeitet. 
So werden im Rahmen der 
diesjahrigen Uberpriifung 
der Binnenmarktstrategie 
Fristen fi.ir einige Schliissel-
politiken des Binnenmark-
tes festgelegt, z.B. Integra-
tion der Finanzmarkte, 
Beseitigung von Hemm-
nissen im Dien tleistungs-
verkehr, Vereinfachung der 
Rechtsvorschriften oder 
Einfi.ihrung des Gemein-
schaftspatents. Durch diese 
Ausrichtung auf spezifische 
Politikbereiche geht die 
Uberpriifung iiber die im 
November 1999 veroffent-
lichte Strategie hinaus 
(siehe SMN 19). Allerdings 
stellt die Kommission fest, 
daB die Umsetzung der 
Binnenmarktstrategie trotz 
klaren politischen Engage-
ments nur langsam voran-
schreitet, und weist darauf 
hin, daB es verstarkter 
Bemiihungen bedarf, um 
der Herausforderung von 
Lissabon zu begegnen. 
~e European Commission has identified a 
series of priority actions necessary to advance the 
goal set out at the Lisbon European Council of 
making the European Union the most competitive 
and dynamic knowledge-based economy in the 
world. The new framework) laid out in the 2000 
Internal Market Strategy Review, is designed to 
build on the political momentum generated at 
Lisbon by setting deadlines for the implementation 
of certain key Internal Market policies (see 
Special Feature). It builds on the Strategy published 
in 1999 and designed to develop the Internal 
Market over the next five years, but takes that 
programme a step further by targeting specific 
policies necessary to exploit the New Economy) in 
particular the benefits of new technology and 
innovation. The Commission notes that despite 
clear political engagement) progress on imple-
menting the Internal Market Strategy is slow. 
It warns that ''greater discipline and a more 
concentrated effort from all the institutions will 
be required in future, if the ambitious agenda 
set out in Lisbon is to be delivered. 11 
Internal Market Commissioner Frits Bolkestein said: 
"The 2000 Review of the Internal Market Strategy helps 
focus minds on what needs to be done and re-targets 
our efforts towards the goals set out by the Lisbon 
European Counci l. It wil l help us keep up the momen-
tum for reform. But words must be matched by action 
and I cannot hide my disappointment that of the 53 tar-
get actions identified in the Internal Market Strategy 
published last November, only 26 will be completed by 
June 30th. It is true that the Commission deliberately set 
ambitious deadlines, but nothing can hide the paucity of 
progress so far. I hope the discipline of a revised Stra-
tegy, with priority actions and implementation deadlines 
will help all the institutions deliver faster. I know they 
are committed to these initiatives and that growth, 
competitiveness and jobs depends on their speedy 
implementation". 
The Internal Market Strategy (see SMN 19), endorsed at 
the Helsinki Summit, outlined the strategic objectives for 
the Internal Market over the next five years and set up 
mechanisms for tracking and updating target actions. 
The Lisbon European Council underlined that compre-
hensive structural improvements are essential to meet 
ambitious targets for growth, employment and social 
inclusion. The further development of the Internal 
Market to facilitate cross-border trade and increase 
competition through a regulatory and institutional 
framework that stimulates innovation, investment and 
economic efficiency is at the heart of those improve-
ments. The 2000 Review, re-orders actions proposed in 
the Strategy, setting as priorities those with the greatest 
and most immediate impact in improving the functioning 
of the Internal Market (see details in the Special Feature). 
Priorities for action have been fixed within the four 
strategic objectifs. Firstly, enhancing the efficiency of 
Community capital and product markets with a rapid 
agreement on a Regulation creating a Community 
Patent (see article page 2), the further liberalisation in 
areas such as gas, electricity, postal services and trans-
port and a fully integrated financial markets with the 
deadline of 2005 to complete the Financial Services 
Action Plan. 
Secondly, improving the business environment: promo-
ting competition, improving the integration of services, 
reducing the burden, liberalising public procurement 
markets, el iminating tax distortion. 
Thirdly, improving quality of life for citizens. Enforcing 
Internal Market Rights and Deepening Dialogue with 
Citizens and Business (see page 20). This tool will be 
further developed. In particular it is important to find 
effective, fast and simple solutions for citizens and busi-
nesses who encounter problems enforcing their rights. 
The Commission, acting on the European Parliament's 
suggestion, will hold an Internal Market Forum to exa-
mine the concerns of citizens and business and improve 
the existing redress mechanisms. 
Fourthly, exploiting the achievements of the Internal 
Market in a changing world. The Internal Market should 
be streamlined and geared up to servicing an enlarged 
Union. Available instruments, in particular twinning, 
technical assistance and investment provided by Phare, 
should now focus on improving the quality of the 
administrative infrastructure, especially in banking, 
insurance and securities supervision. 
The 2000 Internal Market Review Strategy is 
available on the Internet: 
http://europa.eu.int/ comm/i nternal_market 
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L'Union europeenne s'est 
donne !'ambition de 
devenir la II nouvelle econo-
mie II la plus concurrentielle 
et la plus dynamique du 
monde. Pour rencontrer 
cet objectif, fixe par le 
Conseil europeen de 
Lisbonne ( voir Dossier 
Special), la Commission 
europeenne a identifie une 
serie d 'actions prioritaires. 
Le nouveau cadre, presente 
dans la Revision 2000 de la 
Strategie du Marche inte-
rieur, fixe done des echean-
ces a la mise en oeuvre de 
certaines politiques-cles du 
Marche interieur, telles 
que: !'integration des 
marches financiers, !'elimi-
nation des entraves aux 
services, la simplification de 
l'environnement reglemen-
taire ou l'introduction du 
brevet communautaire. 
Fonde sur la Strategie 
publiee en 1999 (voir 
SMN 19), ii pousse le 
programme aussi loin que 
possible en visant des poli-
tiques specifiques. 
Cependant, malgre un 
engagement politique clair, 
la Commission note que Jes 
progres sont lents et qu 'une 
plus grande discipline, 
assortie d'efforts comm-
muns, seront necessaires 
pour relever le defi de 
Lisbonne. 
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lificat de la 1e 
"Klare und einfache Vor-
schriften 11 , so Kommissar 
Frits Bolkestein, ,,sind 
wichtig fur den Erfolg des 
Binnenmarkts. Unnotige 
Bi.irokratie kostet Unter-
nehmen Zeit und Geld 
und verhindert ein ver-
starktes Zusammen-
wachsen der Markte. 
Die SLIM-Initiative ist ein 
niitzliches Werkzeug, das 
standig geschliffen werden 
muB, um Abhilfe zu schaf-









Danach hat SLIM mehr 
Rechtsklarheit gebracht, 
aber es konnte noch 
einiges getan werden, um 
auch komplexere Bereiche 
einzubeziehen und die 
Transparenz zu erhohen. 
Es wird empfohlen, da6 
die Kommission jeweils 




unterbreitet. Die aus 
gesetzlichen Anforderun-
gen entstehenden Kosten, 
die meist eher auf nationa-
len und regionalen als auf 
EU-Vorschriften beruhen, 
werden auf 35 % des BIP 
der Union geschatzt. 
"U ne reglementation claire et simple est 
essentielle a la reussite du Marche interieur. 
La surcharge administrative f ait perdre du 
temps et de l 'argent aux entreprises et freine 
l'integration du marche. L'initiative SLIM 
s'est averee un instrument efficace) qu'il 
faudra cependant affiner en permanence) 
pour trancher dans Les formalites inutiles") 
a declare le Commissaire Frits Bolkestein en 
presentant un recent rapport sur la simplifi-
cation de la legislation relative au Marche 
interieur (SLIM). La Commission europeenne 
y presente une serie de recommandations 
visant a simplifier encore Les legislations 
nationales et communautaires en liaison avec 
le Marche interieur. If f aut savoir en effet 
que Les couts d'application des regles et les 
formalites administratives) imputables 
d)ailleurs pour l'essentiel aux reglementations 
nationales et regionales) sont estimes a 3 a 5 % 
du produit interieur brut de l'Union euro-
peenne. 
L'initiative SLIM constitue une pierre angulaire des 
efforts de !'Union pour simplifier et ameliorer les 
regles relatives au Marche interieur afin de rendre 
les operations transfrontalieres plus simples et d'ac-
cro1tre la competitivite. Si cette initiative a deja per-
mis d'arreter des regles plus claires, ii est possible 
d'aller plus loin encore. Le Rapport contient des 
propositions visant a ameliorer la transparence et 
definit des principes pour la selection des secteurs 
couverts par !'initiative SLIM. II preconise la mise en 
reuvre d'efforts paralleles afin de simplifier les legis-
lations nationales dans les secteurs concernes. II 
invite le Parlement europeen et le Conseil des mini-
stres de l'UE a adopter les propositions de simplifi-
cation legislative dans les plus brefs delais. Le rap-
port recommande notamment a la Commission de 
soumettre des propositions dans les six mois qui 
suivent la presentation d'un rapport SLIM. 
Progres realises 
Depuis 1996, les equipes SLIM ont analyse !'applica-
tion en pratique des legislations existantes dans 14 
secteurs au total (voir tableau ci-contre). Ces equi-
pes comptent cinq experts (au maximum) des admi-
nistrations nationales et le meme nombre de repre-
sentants des "utilisateurs" (entreprises ou autres 
groupes d'interet concernes par les reglementa-
tions). Elles travaillent pendant six mois environ 
avant de presenter des propositions de simplifica-
tion et d'amelioration legislatives. La Commission 
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peut ou non approuver ces suggestions. Au cours de 
chacune des phases successives, trois ou quatre sec-
teurs sont examines, chacun par une equipe distinc-
te. Chaque Etat membre a participe a une equipe au 
mains au cours des differentes phases. 
Des progres ont ete realises au cours des trois 
premieres phases et six secteurs ont fait l'objet de 
propositions legislatives basees sur des recomman-
dations SLIM. Parmi ces propositions, figure 
notamment celle de 1997 visant a modifier la legisla-
tion relative a la reconnaissance mutuelle des dipl6-
mes. D'autres secteurs ont donne lieu a des mesures 
non legislatives. T outefois, les progres dans !'applica-
tion des diverses recommandations acceptees par la 
Commission ont ete variables. L'etude realisee par la 
Commission attribue ce phenomene a certains fac-
teurs, comme le fait que SLIM constitue tant6t la 
premiere etape du processus de simplification, 
tant6t le complement d'un travail deja entame. La 
necessite de proceder a des consultations plus lar-
ges avant de formuler des propositions, de meme 
que les retards constates en ce qui concerne !'adop-
tion de propositions legislatives anterieures, influent 
egalement sur les resultats en la matiere. Les retards 
pour ce qui est de !'adoption des propositions par le 
Parlement europeen et le Conseil sont egalement 
variables. Plusieurs propositions presentees au 
cours des phases anterieures sont toujours en cours 
d'examen. 
Des actions des 
Le rapport propose une serie d'actions-cles a 
mettre en oeuvre, parmi lequelles notamment: 
• la creation d'un groupe de specialistes pour une 
"meilleure reglementation" travaillant sous les aus-
pices du Comite consultatif sur le Marche inte-
rieur (CCMI, comprenant des representants des 
Etats membres et preside par la Commission), 
charge de contribuer a la definition des orienta-
tions et d'examiner les secteurs "candidats"; 
• la consultation du CCMI au debut et a la fin de 
chaque phase; 
• la participation de certains de ces experts a des 
equipes SLIM specifiques en tant que "correspon-
dants pour la qualite de la reglementation"; 
• l'examen par la Commission de la faisabilite et de 
l'opportunite de nommer des experts indepen-
dants pour aider les equipes SLIM; 
• la consultation des Etats membres et du Parlement 
europeen concernant la selection des secteurs; 
• !'obligation pour toute partie proposant d'exami-
ner un secteur particulier d'indiquer clairement les 
domaines necessitant une simplification et les 
avantages escomptes d'une telle simplification, ain-
EWE E¥1M M·f ·HMMI 





si que la motivation par la Commission des refus 
eventuels des propositions en la matiere; 
• !'elaboration par la Commission d'un guide destine 
aux presidents et aux membres des equipes SLIM, 
comprenant notamment une definition precise des 
objectifs generaux; 
• la definition precise des objectifs poursuivis par les 
differences equipes dans le document de travail 
relatif a chaque phase; 
• la transparence accrue en ce qui concerne le tra-
vail des equipes, y compris les rapports "instan-
tanes" presences sur les sites Web concernes; 
• la presentation, par les representants "ad hoe" des 
Etats membres d'un rapport sur la situation de la 
legislation nationale dans le secteur en question; 
• la presentation par la Commission de propositions 
dans les six mois qui suivent la presentation d'un 
rapport SLIM; 
• la mise au point par le Conseil et par le Parlement 
de mecanismes permettant de s'assurer que les 
propositions de simplification sont adoptees rapi-
dement; 
• la presentation reguliere par les Etats membres de 
rapports sur les programmes nationaux indepen-
dants de simplification. 
14 secteurs sous le regard de SLIM 
- lntrastat (statistiques du commerce intra-communautaire) SMN 4 & 6 
- Reconnaissance des diplomes 
- Plantes ornementales 
- Materiaux de construction 
- Obligations liees a la TV A SMN 8 &10 
- Services bancaires 
- Nomenclature combinee du commerce exterieur 
- Engrais 
- Coordination de la securite sociale SMN 12&15 
- Compatibilite electro-magnetique 
- Legislation sur les assurances 
- Droit des societes SMN 15&19 
- Pre-emballages 
- Substances dangereuses 
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11 Clear and simple regula-
tion is essential for the 
success of the Internal 
Market. Unnecessary 
bureaucracy costs businesses 
time and money and 
stands in the way of closer 
market integration. 
The SLIM initiative has 
been a useful tool but it 
needs constant sharpening 
if we are to cut away use-
less red tape II outlined 
Internal Market Commis-
sioner Frits Bolkestein. 
A series of recommenda-
tions to simplify national 
and EC legislation affec-
ting the Internal Market 
have been made by the 
European Commission in 
a review of the SLIM ini-
tiative - Simpler Legisla-
tion for the Internal 
Market. SLIM has resul-
ted in clearer rules but 
more could be done to 
target complex sectors 
and enhance transparency, 
according to the Report. 
The Report recommends 
that the Commission 
should set itself a target of 
coming forward with 
proposals within six 
months of a SLIM report. 
Regulatory costs and red 
tape, mostly due to 
national and regional 
regulation rather than EC 
rules, are estimated at 
3-5 % of the European 
Union's Gross Domestic 
Product. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Anthony Dempsey 
MARKT A-I 
TEL: (+ 32 2) 295 73 57 
FAX:(+ 32 2) 296 09 50 
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EEA/EFTA States' involvement in the Internal Market 
Wile it is well known that 15 Member States 
make up the European Union)s Internal 
Market) it is less well-know that many of the 
advantages and opportunities of that market 
are also available to Norway) Iceland and 
Liechtenstein through the Agreement on the 
European Economic Area (EEA) W. The EEA 
agreement guarantees those non EU-Members 
the same free movement of persons,goods, servi-
ces and capital) as well as equal conditions of 
competition and rights of non-discrimination 
for individuals. Ibis means that within the 
EEA there is a market of 370 million people 
and over 19 million enterprises which are both 
protected by the legislative framework and 
given similar opportunities for growth, job 
creation and to improve competitiveness. 
Existing Internal Market rules were applied to the 
EEA States as from 1994. New rules are adapted or 
extended to the EEA by decisions of an EU/EEA Joint 
Committee which, like the Council, relies on the 
work of expert groups. EEA States are informed of 
the current Proposals and the Commission's inten-
ded Proposals, but the EEA/EFT A States do not have 
a role in shaping policy. 
This EEA Joint Committee met 11 times in 1999 
adopting decisions which led to the incorporation of 
nearly 250 new acts into the EEA Agreement. Many of 
these related to the free movement of trade in pro-
ducts such as foodstuffs, construction products, and 
motor vehicles; or in respect of the free movement of 
capital and services, including financial 
services, company law, and for telecom-
munications and audio-visual services. 
The successful operation of the EEA as a 
single area for citizens and businesses 
depends on uniform implementation and 
application of common rules in all EEA 
states. This is done through a two-pillar 
system, with the EU Member States super-
vised by the European Commission, and 
the EFT A States by the EFT A Surveillance 
Authority (ESA) located in Brussels. The 
ESA has powers similar to those of the 
Commission with regard to the applica-
tion of Internal Market rules, and in the 
investigation of possible infringements. In 
the fields of competition, state aid and 
public procurement, the powers of the 
ESA mirror those of the European Com-
mission. In respect of judicial control the 
EFTA Court operates in parallel to the 
EU Court of Justice. 
The Commission works closely with the ESA and 
recently the Internal Market Directorate General 
met the EFT A States concerned to discuss informally 
the Commission's Review of its Internal Market Stra-
tegy (see page 3). The Commission also received an 
opinion from the EFT A Consultative Committee on 
the new Internal Market Strategy in March 2000 
which has been taken into account. 
• Single Market Scoreboard 
Co-operation between the EFT A States, the Com-
mission and the Member States is extensive and 
growing. Through the Internal Market publications, 
the Commission incorporates information received 
from the EFTA Surveillance Authority. For example, 
in the Scoreboard published in November 1999 (see 
SMN 19), progress in the implementation of Internal 
Market Directives from 1997-99 covered both EU 
Member States and EFT A States. This showed that 
although Iceland and Liechtenstein have further 
improved their transposition record, Norway's trans-
position deficit had, in fact, increased compared to a 
year earlier. This was due to the considerable number 
of acts in the veterinary field which became applicable 
in 1999 and which Norway had still to implement; this 
is now being done. 
• Dialogue with Citizens and Business 
The Commission is also keen to develop the EFT A 
ad-hoe group on the "Dialogue with Citizens and 
Business" which is working well. In the context of the 
Business Dialogue, the Commission has recently laun-
ched the Business Feedback Mechanism (see pages 
22-23). This new initiative wi ll undertake an analysis 
of practical cases where businesses have indicated 
problems in trading across borders. This will include 
cases from the three EEA/EFTA States. 
• Co-ordination Centres and Contact Points 
An important part of the practical working of the 
Internal Market is the network of Co-ordination 
Centres and Contact Points throughout the Euro-
pean Union. The Commission welcomes the fact that 
both the ESA and the EEA/EFT A States support the 
Contact Points approach as a means of trying to 
resolve problems between countries in the applica-
tion of Internal Market rules. Representatives of the 
EFTA States participate actively in the meetings of 
Heads of Co-ordination Centres. 
The EFT A States have also been informed about the 
Commission's pi lot initiative to promote greater 
administrative co-operation between Member States 
in the enforcement and implementation of Internal 
Market rules. 
(I) Signed in Oporto on 2 May 1992 and 
came into effect on I January 1994. 
Switzerland, although in EFT A, does 
not belong to the EEA. 
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SERVICES FINANCIERS 
Pro ress on the Financial Services Action Plan 
1,e Commission intends to present its 
second (I) progress report on the implementa-
tion of the Financial Services Action Plan 
(FSAP) in June. Progress is also being made 
in the five %rum Group/ that have been 
set up to help the Commission assess certain 
implications of technical issues raised in the 
Action Plan. 
Financial Services Action Plan 
Progress Report 
On 5 June, the Commission will present its second 
progress report on the implementation of the 
Financial Services Action Plan (FSAP) to the 
ECOFIN Council. In March, the Lisbon European 
Council took an important political step towards 
an integrated financial services and capital market 
in the European Union. At Lisbon, Heads of State 
and Government recognised the central role of 
efficient financial markets for long term European 
competitiveness and for the development of the 
New Economy - the strategic aim over the next 
decade being for the Union to become " ... the most 
competitive and dynamic knowledge based economy in 
the world capable of sustainable economic growth with 
more and better jobs and greater social cohesion ... ". 
Heads of State and Government also asked that 
the Financial Services Action Plan (FSAP) (2) should 
be completed by 2005 (see also Special Feature in 
this issue). These target dates are now the key 
reference for this and all subsequent reviews of 
the Financial Services Action Plan. 
Forum Groups 
Progress is also being made in the five 'Forum 
Groups'. These have been set up with the assis-
tance of EU representative bodies which have sub-
mitted short lists of experts to help the Commis-
sion assess certain implications of technical issues 
raised in the Action Plan. The 'Forum Groups', 
composed of market experts, are initially conside-
ring issues related to market manipulation; upda-
ting the Investment Services Directive; collateral; 
consumer information requirements for retail 
financial services; and differences in national legis-
lation that hinder the cross-border marketing of 
financial services (the working papers for the 
Forum Groups are available on Internal Market 
DG's website). Regular meetings are held with the 
EU representative bodies to assess progress in the 
Forum Groups and to consider the need for any 
further Forum Groups to examine specific issues. 
The Commission and EU representative bodies 
have decided to set up a new Forum Group that 
will focus on obstacles to cross-border corporate 
financial services. As a starting-point, this Group 
will consider cross-border cash management tech-
niques. Once this work has been completed, it 
may also consider other corporate financial servi-
ces such as those relating to insurance, pension 
asset management, asset management and the 
provision of services in the securities area. 
(I ) Financial Services Action Plan - (Fi rst) Progress Report, Novem-
ber 1999 (see SMN 19) - Available on Internet: 
http://europa.eu.intlcomm/internal_market 
(2) Financial Services - Implementing the Framework for financial 
markets: Action Plan. Commission Communication of 11.05.1999 
COM( 1999)232 (see SMN 17) 
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SERVICES FINANCIERS 
Im lementation of the Own funds Directive 
l';,e first report on the implementation of 
the Own Funds Directive (89/299/EC) was 
approved by the Commission on 18th February 
and warns that supervisory authorities at 
local and Community level should watch 
that new capital instruments do not weaken 
the capital base of credit institutions. 
The Directive determines the composition 
and the basic standards for the own funds of 
credit institutions and specifies the quali-
fying criteria for certain own funds items 
although Member States are free to apply 
more stringent provisions if they wish. 
The report) now submitted to the European 
Parliament and the Council suggests there 
may be incentive) due to cost advantages 
( often based on favourable tax treatment) 
of new capital instruments) to replace capi-
tal of high quality (permanent subscribed 
capital) with new capital instruments of 
lower quality. 
The Own Funds of a credit institution ensure the 
financial continuity of a credit institution and pro-
tect savings. Importantly, they can serve to absorb 
losses which are not matched by a sufficient 
volume of profits and are an important yardstick 
for the competent authorities, in particular for the 
assessment of the solvency of credit institutions 
and for other prudential purposes. 
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The harmonisation of the rules concerning defini-
tion and calculation of own funds promotes the 
supervision of credit institutions and contributes 
to further harmonisation in the banking sector. 
The Own Funds Directive is part of a wider effort 
to harmonise minimum prudential standards for 
financial institutions in the EU, with the dual aim of 
safeguarding the safety and soundness of the finan-
cial system and to establishing a level playing field 
for financial institutions competing in the Internal 
Market. 
The Report describes the way in which the provi-
sions of the Own Funds Directive have been im-
plemented by the Member States and also high-
lights the differences which exist between the 
Own Funds Directive and the definition of capital 
set out in the Basle Capital Accord (the capital 
framework designed for internationally active 
banks in the G I O countries) . It concludes that 
attention both at the national and at the Commu-
nity level is necessary because, due to the cost 
advantages (often based on favourable tax treat-
ment) of new capital instruments, there may be an 
incentive to replace capital of high quality (perma-
nent subscribed capital) with new capital instru-
ments of lower quality. 
It suggests that Member States should ensure new 
capital instruments, such as instruments with step-
ups, intended to serve as high quality capital (Tier 
I regu latory capital), do not weaken the capital 
base of credit institutions. This is the case even if the 
Own Funds Directive may not appear explicitly to 
exclude those instruments from being recognised 
as own funds. If Member States have doubts 
regarding the eligibility of certain "hybrid" capital 
instruments the report suggests they should raise 
the issue in the appropriate EU forum in order to 
obtain a clearer understanding of the problems. 
At Community level action has been taken to 
achieve a more harmonised definition of own 
funds in parallel with reflections, suggestions and 
considerations undertaken in the framework of 
the Basle Committee on Banking Supervision. 
A review of the Own Funds Directive has started 
in the Banking Advisory Committee and its 
groups. This examination will include ways of 
limiting distortions of competition and strengthe-
ning of the European banking system in the 
interests of improved consumer confidence and 
security. 
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SERVICES FINANCIERS 
Cross-border Financial Services 
In mid-May, the Commission held its third 
joint meeting with the national dispute 
settlement bodies in the financial services 
sector. The aim of these meetings is to esta-
blish a framework for co-operation between 
these national bodies in a cross-border com-
plaints network so that the consumers can 
have easy access to out-of-court redress proce-
dures when shopping for financial services 
across borders. The meeting/ participants 
have, from the beginning, expressed their 
willingness to co-operate and good progress 
has been made in finding feasible solutions 
for procedural arrangements. The need for 
such a network has become increasingly 
relevant particularly given the growing 
importance of on-line financial services. 
The initiative was introduced in the Financial 
Services Action Plan (see SMN 17) in May 1999. 
According to the Action Plan consumer uncertain-
ty about the possibilities of redress in the event of 
a cross-border contractual dispute is amongst the 
most significant stumbling blocks to the develop-
ment of Single Market in retail financial services. 
There is a need to find effective and efficient judi-
cial and extra-judicial settlement of disputes to 
provide necessary confidence in cross-border 
activity. The Action Plan suggests that the Com-
mission should encourage networking between 
national extra-judicial dispute settlement bodies in 
order to promote co-operation with a view to 
resolving cross-border disputes. 
Out-of-court redress procedures for financial 
services exist in nearly all Member States, particu-
larly for the banking and insurance sectors. Due to 
the variations between legal systems and cultures, 
dispute settlement has been organised differently 
in different Member States. The network will bring 
together various types of schemes -
both public and private - the only cri-
teria being that the bodies should stri-
ve to comply with certain principles EEJ-Net 
(i.e independence, transparency, effec-
tiveness, legality and liberty) set out in 
the Commission Recommendation 
This sectorial initiative in financial servi-
ces is being developed in conjunction 
98/257 on the principles applicable to 
the bodies responsible for out-of-
court settlement of consumer dispu-
tes. The participation in the complaints 
network is voluntary for the bodies. 
The Commission's role in the esta-
blishment of the co-operation is that of 
a catalyst and a facilitator. 
with the creation of a European Extra-
Judicial Network. EEJ-Net was formally 
launched by the Health and Consumer 
Protection Directorate-General, in col-
laboration with the Portuguese Presiden-
cy, at a Conference in Lisbon on 5/6 May 
2000. 
The basic idea behind the co-operation network is 
that the consumer of cross-border financial servi-
ces will be able to complain to a third party in case 
of a dispute. This is carried through by providing 
him with an access to the out-of-court redress 
scheme his service supplier belongs to ("the com-
petent scheme") via the redress scheme in his own 
country of residence ("the nearest scheme"). This 
nearest scheme would give the consumer infor-
mation about the competent dispute settlement 
body and the complaint procedure. The actual 
dispute settlement is handled by the scheme in the 
supplier's home country since it is best placed to 
ensure the enforcement of any decisions made in 
the case. 
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In July 1999) the Commission adopted a 
Green Paper on Liability for Defective 
Products. It intends to prepare the second 
Commission Report on the application of 
Directive 85/ 374 on liability for defective 
products on the basis of all concerned parties' 
views on how it is applied in practice. It also 
aims at opening a discussion on the advisa-
bility of a substantial review of existing 
provisions of the Directive) as called for by a 
part of the European Parliament. To this 
effect) the Commission has invited all stake-
holders to respond to this consultation by end 
of November 1999. The European Parlia-
ment) the Economic and Social Committee 
and about 100 individual persons) compa-
nies) national authorities) associations and 
other bodies have expressed their views. 
European Parliament 
In its resolution of 30 March 2000 on the Com-
mission's Green Paper, the Parliament expressed 
the opinion that any revision of the Product Liabi-
lity Directive needs to be based on clearly 
established factual evidence. It called upon the 
Commission to collect factual evidence not only 
by asking concerned parties, but also by applying 
scientific methods and by involving the academic 
community and general public. The Parliament 
suggested the launching of research projects for 
this area of law where the fault-based corrective 
justice co-exists with no-fault liability based on the 
principle of re-distribution of risk. 
The Community legislators should in any event 
engage in a broad dialogue and review concerning 
the development of European Product Liability 
Law, even if no immediate action is considered 
necessary on the basis of the comments received. 
This dialogue should examine carefully certain 
aspects which have given rise to some concern 
(e.g. the burden of proof, exceptions to strict 
liability (namely those concerning development 
risks) , the exclusion of liability for damage to pro-
ducts professionally or commercially used, time-
limits, categories of damage covered, quantifica-
tion of damages by Courts, financial limits, access 
to justice). 
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Economic and Social Committee 
On I March 2000, the Economic and Social Com-
mittee adopted an opinion on the Green Paper. It 
took the view that there were a number of 
grounds to be cautious regarding any revision of 
the Product Liability Directive; it considered, in 
particular, that the balance struck by the Directive 
appeared to be satisfactory and that there had not 
been enough time to monitor its application 
thoroughly. 
The Committee issued 
recommendations for im-
proving the monitoring 
and prevention of 
damage: a "monito-
ring body" should be 
set up in order 
to assess better the 
impact of the Directive. 
An effective and co-ordi-
nated prevention policy is 
a second point: the Pro-
duct Safety Directive should 
provide for greater guarantees 
of reliability and safety. Europe-
an standards should be extended 
and tightened up and certification 
and mutual recognition of certifica-
tion should be further developed. 
Stakeholders' reactions 
At present, the Commission has received some 
I 00 comments on the Green Paper. These contri-
butions stem from national and European consu-
mer organisations, a large number of industry sec-
tors (in particular pharmaceuticals, cars, insuran-
ce, chemicals, cosmetics, agricultural products, 
electrical equipment), public administrations of 
Member States (Austria, Denmark, Germany, 
France, Greece, Portugal, United Kingdom) and 
other European countries (Iceland, Norway, 
Slovenia, Switzerland), as well as bodies speciali-
sing in product liability (e.g. Pan-European Organi-
sation of Personal Injury Lawyers, US Defense 
Research Institute, Special Committee on Euro-
pean Product Liability Law). 
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES 
Notification des mesures nationales 
Un recent Rapport de la Commission tire 
le bilan des deux premieres annees de mise 
en <Euvre de la Decision 3052/95 (JJ relative 
a la libre circulation des marchandises. 
Entree en application le ler Janvier 1997) 
cette Decision oblige les Etats membres a 
notifier a la Commission toute mesure 
fa is ant obstacle a fa fibre circulation OU a 
la mise sur le marche d)un certain modele 
ou d)un certain type de produit legalement 
f abrique et commercialise dans un autre 
Etat membre. Ces mesures doivent etre noti-
fiees des /ors quJelfes ont pour effet) direct OU 
indirect) une interdiction generate) un refus 
d)autorisation de mise sur le marche) la 
modification du modele ou type du produit 
en cause ou son retrait du marche. Sur base 
de ce premier bilan) plutot mitige) la Com-
mission fait un certain nombre de proposi-
tions en vue d)ameliorer le fonctionnement 
de la Decision 3052/ 95 au cours des 
prochaines annees. 
Dans son Rapport, la Commission dresse un bilan 
mitige de !'application de la Decision, le nombre de 
notifications re~ues etant relativement faible par 
rapport au volume considerable des echanges intra-
communautaires enregistres. Parmi les notifica-
tions re~ues, on peut citer, a titre d'exemple, des 
mesures de retrait du marche de certains medica-
ments, dispositifs de diagnostic medical, produits 
veterinaires ainsi que des mesures relatives a 
l'acces au marche de certains complementaires ali-
mentaires. Le rapport fait egalement etat des 
mesures prises par la Commission et les Etats 
membres pour mettre en place les structures 
necessaires a la mise en reuvre de la Decision 
3052/95 notamment en ce qui concerne la diffu-
sion des informations au sein des Etats membres 
(par exemple la mise en place de points de con-
tacts) mais aussi des services de la Commission. 
Propositions d'amelioration 
Afin d'ameliorer cette situation, la Commission 
propose notamment d'intensifier les actions 
d'information sur !'existence et !'application de la 
Decision, notamment aupres des autorites decon-
centrees ou decentralisees. Dans cette optique, la 
redaction d'une brochure explicative a !'attention 
des Etats membres et des operateurs economi-
ques est proposee. La Commission proposera ega-
lement !'organisation de seminaires et reunions 
d'information et de sensibilisation avec les Etats 
membres mais aussi avec les acteurs de la societe 
civile dont l'interet indeniable est que cette Deci-
sion soit appliquee. 
La Commission sollicitera en outre aupres des 
Etats membres, a compter de l'annee 2000, un 
rapport annuel comprenant une liste des notifica-
tions envoyees ainsi que des informations relatives 
a !'application de la Decision, incluant les eventuel-
les difficultes rencontrees lors de cette mise en 
reuvre. 
Par ailleurs, des pages speciales sur Internet 
assureront la diffusion des renseignements vises 
par la Decision aupres des operateurs economi-
ques et de toutes les autorites nationales con-
cernees. 
La Commission conclut son Rapport en lan~ant 
une reflexion generale sur la question de la trans-
parence necessai re dans la gestion decentralisee 
du Marche unique par le biais d'une meilleure 
coordination des mecanismes communautaires 
existant en matiere d'information sur les obstacles 
a la libre circulation des marchandises. 
(1) Decision 3052/95/CE du Parlement europeen et du Conseil des 
ministres du 13 decembre 1995, etablissant une procedure 
d'information mutuelle sur les mesures nationales derogeant au 
principe de libre circulation des marchandises a l'i nterieur de 
la Communaute. Le 7 avril 2000, la Commission a adopte un 
Rapport au Parlement europeen, au Conseil et au Comite eco-
nomique et social sur !'application de cette Decision. 
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SERVICES & LIBERTE D ' ETABLISSEMENT 
Private securit • services 
On 9 March 2000, the Court has again 
been invited to judge on the application of 
Internal market freedoms, in particular the 
right of establishment (Article 43 EC 
Treaty) and the freedom to provide services 
(Article 49 EC Treaty), in the sector of pri-
vate security services. In the case C-355/ 98 
(Commission versus Belgium), the Court 
declared several aspects of Belgian legislation 
of 1990 on private security firms incompatible 
with Community law. 
This judgement goes a step further in comparison 
with a first one delivered in October 1998 (Com-
mission versus Spain, C-114/97, see SMN 15) in 
which pure nationality requirements in Spanish 
legislation were held to infringe Internal Market 
freedoms. The Court clarified in its judgement of 
9 March 2000 that other requirements are also 
incompatible with Articles 43, 49 and 39 EC Treaty. 
It held that the exercise of activities of a private 
security firm may not be made conditional on 
having the place of business on the territory of a 
Member State. Such a prerequisite notably denies 
security firms the right to provide services across 
the border in another Member State without 
being confronted with an establishment constraint. 
Exceptions under the Treaty, such as articles 45 
and 46 EC Treaty, cannot justify such trade 
barrier. Activities of security services can in fact 
Entraves aux a ences de 
En raison des restrictions qui empechent les 
agences de placement des artistes d'offrir leurs 
services en France, la Commission europeenne a 
decide d)adresser a la France un avis motive au 
titre de la procedure d'infraction prevue a 
Particle 226 du Traite CB. La Commission 
pourrait decider d)intenter une action contre la 
France devant la Gour de justice si elle ne reroit 
pas de la part des autorites franraises une 
reponse satisf aisante dans un delai de deux mois 
a compter de la reception de Pavis motive. 
L'article L 762-9 du code du travail fran~ais prevoit que 
les activites des agences de placement des artistes en 
France ne sont permises aux entreprises etrangeres que 
sur la base d'une convention de reciprocite entre la 
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neither be connected with the exercise of official 
authority (see article 45 EC Treaty) nor be banned 
from Internal Market in the light of Member State's 
public policy or public security considerations (see 
article 46 EC Treaty). 
For the same reasons, a Member State may 
neither impose residence requirements on senior 
and other staff of a private security firm. Such a 
requirement is considered a restriction on both 
the freedom of establishment (article 43 EC 
Treaty) and the free movement of workers (article 
39 EC Treaty). 
A new aspect in this judgement, which goes beyond 
the previous judgement of October 1998, relates 
to the obligation of a Member State on mutual 
recognition in this sector. According to this judge-
ment, the freedom to provide services is infringed 
if a Member State makes it impossible for account 
to be taken, within an authorisation procedure, of 
obligations to which the person providing the ser-
vice is already subject in the Member State in 
which he is established. 
A further new aspect concerns the requirement 
for staff to carry identification cards which are 
only issued by the authorities of the Member State 
in which services should be provided. This requi-
rement is considered to be disproportionate given 
that under the Community acquis each Communi-
ty citizen going abroad must be in possession of an 
identity card or a passport. 
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lacement des artistes 
France et le pays d'origine de ces entreprises. Or, une 
condition de reciprocite se heurte au principe du droit 
communautaire de non-discrimination prevu dans le 
droit d'etablissement et le droit a la libre prestation de 
services. 
En outre, !'article L 762-1 du code du travail prevoit une 
presomption de salariat pour tout artiste qui souhaite 
exercer une activite temporaire en France. Cette 
presomption ne peut etre levee par un artiste etabli en 
tant qu'independant que s'il est aussi affilie au regime de 
securite sociale en France (et ce meme pour une presta-
tion de service) ou s'il prend en charge tous les risques 
economiques lies a !'organisation d'un spectacle en 
France. La presomption semble etre disproportionnee 
par rapport a l'objectif de la protection sociale necessaire. 
• 
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LE SOMMET DE LISBONNE: 
' DES ACTIONS CONCRETES POUR 
STIMULER LA CROISSANCE 
Le Conseil europeen extraordinaire des chefs d'Etat 
et de gouvernement, les 23 et 24 mars a Lisbonne, peut 
etre considere comme l'un des plus importants de ces 
dernieres annees. II represente la premiere grande ten-
tative de !'Union pour aborder la transition vers une 
economie fondee sur la connaissance. Ce Sommet a 
permis d'obtenir un remarquable consensus des Quinze 
sur !'evaluation des forces et des faiblesses de l'econo-
mie europeenne, ainsi que sur les mesures a prendre. Its 
y ont expose une strategie de grande envergure en 
faveur d'une reforme 
economique et sociale 
con~ue afin de permet-
tre a !'Union de tirer un 
profit maximal des nou-
velles technologies en 
termes de croissance et 
d'emploi. Its ont sou-
ligne le role central du 
Marche interieur, iden-
tifiant a la fois la Strate-
gie du Marche interieur 
(voir SMN 19) et le Plan 
d'action pour les servi-
ces financiers (voir SMN 
17) comme des instru-
ments-des pour realiser 
une ser,e d'objectifs 
assortis d'echeances pre-
cises. En saluant les 
resultats de ce Som-
met, le Commissaire 
Frits Bolkestein a de-
clare: "Le Marche interieur de l'UE se trouve au creur de 
!'integration europeenne et represente un stimulus 
aussi important qu'unique pour la competitivite euro-
peenne". 
Un defi pour l'Europe 
Le Sommet de Lisbonne a eu lieu en pleine sensibilisation aux 
changements de l'economie dus a la mondialisation et au deve-
loppement rapide des nouvelles technologies de !'information. 
Ces changements, souvent consideres comme la "nouvelle eco-
nomie", offrent d'importantes opportunites en termes de crois-
sance et d'emploi pour les economies pretes a faire les ajuste-
ments necessaires. L'application universelle des nouvelles tech-
nologies de !'information est consideree comme la principale 
force motrice soutenant !'expansion sans precedent que conna1t 
aujourd'hui l'economie americaine. De nombreux economistes 
croient que les gains de productivite resultant de la diffusion de 
ces technologies ont reussi a placer les Etats-Unis sur une cour-
be de croissance plus elevee sans alimenter !'inflation. Les taux 
de croissance de !'Union quant a eux n'ont jamais rejoint ceux 
des Etats-Unis au cours des dix dernieres annees. En outre, pour 
chaque point de croissance, !'Europe cree moins d'emplois. 
La contre-performance de l'Europe s'explique en partie par 
l'ecart en matiere technologique. La penetration d'lnternet sur le 
vieux continent represente a peine un tiers du taux americain. 
Mais le probleme est aussi ailleurs. Beaucoup pensent que 
l'Amerique du Nord a l'avantage de pouvoir saisir les nouvelles 
opportunites grace a des marches flexibles et concurrentiels. Les 
performances de l'Union europeenne dans ce domaine sont 
mitigees. Le programme du Marche unique a ouvert les marches 
des Etats membres a une concurrence accrue et prepare le 
terrain pour une croissance basee sur l'efficacite. Mais dans les 
secteurs cles, tels que les 
marches publics ou les ser-
vices, les marches restent 
fragmentes. Les marches 
financiers europeens ne 
fournissent pas encore aux 
entreprises les multiples 
sources de capitaux neces-
saires pour etre competi-
tives dans une economie 
moderne, globale et en rapi-
de mutation. En outre, l'eco-
nomie fondee sur la connais-
sance modifie les competen-
ces requises pour le travail. 
De plus en plus d'em-
ployeurs se plaignent de ne 
pas trouver les personnes 
disposant des qualifications 
exigees en TI. Par ailleurs, 
les systemes de protection 
sociale doivent etre moder-
nises afin de fournir le cadre 
stable necessaire pour gerer les changements structurels qui 
decoulent de cette mutation economique. 
II y a cependant des signes de changement positifs en Europe. 
Internet se repand tres rapidement et l'Europe est leader dans le 
secteur de la telephonie mobile. Ceci constitue un serieux atout, 
sachant que les connexions a Internet vont se deplacer des pas-
tes fixes vers les mobiles. Les previsions macroeconomiques de 
croissance de l'Union europeenne s'ameliorent (prevision de 
croissance de 3,4% pour 2000 et de 3, I% pour 200 I), avec une 
creation nette d'emplois esperee de I%. Cette situation fournit 
une opportunite unique de re-orienter la politique europeenne 
pour tirer tous les benefices de la nouvelle economie. 
Une vision ambitieuse 
II s'agit d'une situation complexe et d'une formidable gageure 
exigeant une action appropriee de la part des decideurs politi-
ques: c'est le defi que le Sommet de Lisbonne a releve. L'Union 
s'est fixe un objectif strategique ambitieux pour la prochaine 
decennie: devenir l'economie fondee sur la connaissance la plus 
concurrentielle et la plus dynamique du monde, capable d'une 
croissance economique durable, accompagnee d'une ameliora-
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tion quantitiative et qualitative des emplois, avec une plus gran-
de cohesion sociale. La realisation de cet objectif necessite une 
strategie globale, combinant un large eventail de politiques diffe-
rentes, depuis la penetration du commerce electronique jusqu'a 
la realisation du Marche unique des capitaux, tout en reconnais-
sant que les structures sociales et economiques sont aussi 
importantes que !'innovation technologique. Pour chacune de 
ces politiques, des objectifs specifiques et des echeances tres 
breves ont ete fixes. 
Une condition prealable au succes de cette strategie sera de 
poursuivre la stabilite macroeconomique, caracterisee par une 
inflation faible et stable, une prudence budgetaire et des taux 
d'interet historiquement faibles. Les Chefs d'Etat et de gouver-
nement ont mis !'accent particulier sur !'amelioration de la 
qualite et de la durabilite a long terme des finances publiques, 
allegeant la pression fiscale sur la main-d'ceuvre et reorientant la 
charge publique pour soutenir la recherche et le developpement, 
ainsi que !'innovation. Si la strategie est mise en ceuvre dans ce 
contexte, un taux moyen de croissance economique d'environ 
3% devient une perspective realiste. 
De nombreux objectifs fixes par les Quinze visent a promouvoir 
la diffusion de nouvelles technologies dans l'Union. lls ont invite 
la Commission a elaborer un Plan d'action europeen complet en 
vue d'un accord lors du Sammet de Fereira en juin 2000. lls ont 
egalement invite le Parlement europeen et le Conseil des mini-
stres a adopter rapidement la legislation etablissant un cadre 
juridique pour le commerce electronique et le nouvel ensemble 
de mesures legislatives en matiere de communications electro-
niques (annonce par la Commission suite a la revision du cadre 
reglementaire des telecommunications en 1999). De maniere 
plus decisive encore, ils ont demande une action visant a redui-
re le coGt d'utilisation d'lnternet en introduisant une concurren-
ce beaucoup plus grande entre les reseaux d'acces locaux avant 
la fin de 2000. Enfin, ils se sont engages a ce que toutes les eco-
les puissent acceder a Internet et aux ressources multimedias 
d'ici la fin 200 I. 
Mais au-dela de ces mesures con<;ues pour combler l'ecart tech-
nologique, le Conseil europeen a pris en consideration des 
aspects plus generaux. Des reformes economiques et sociales de 
grande envergure sont indispensables si !'Union veut reussir les 
ajustements necessaires pour cueillir les fruits de la nouvelle 
economie. En ce qui concerne les politiques sociales, !'accent a 
ete mis sur la necessite de moderniser les systemes de protec-
. tion sociale de sorte qu'ils puissent soutenir la transition vers 
une economie fondee sur la connaissance. Les Chefs ont 
demande une plus grande cooperation entre les Etats membres 
de ce secteur et une grande etude sur !'evolution future des 
systemes de protection sociale, avec un accent particulier sur la 
viabilite des regimes de retraite. De maniere plus significative 
encore, le Sammet a demande que des politiques de l'emploi plus 
actives developpent la formation permanence, reduisent les dif-
ferences de competences et promeuvent l'egalite des chances au 
travail. Ceci est d'une importance vitale: selon certaines estima-
tions, !'Union aura deux millions de pastes vacants dans le 
domaine des technologies de !'information d'ici 2004/2005 a 
mains d'un changement politique. 
D'un point de vue economique, le Sammet a expose des actions 
dans une serie de domaines. En matiere de recherche et deve-
loppement, des mesures seront prises pour creer un "espace 
europeen de recherche et d'innovation". Une meilleure utilisa-
tion sera faite de la capacite de recherche nationale; la commu-
naute de la recherche sera reliee aux reseaux a grande vitesse; 
la mobilite et l'echange d'experience seront encourages. Des 
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mesures ont ete egalement decidees pour creer un climat favo-
rable aux PME. Cela comprendra un exercice d'evaluation sur 
des questions telles que les delais et les coGts de creation d'une 
entreprise. La Commission presentera sous peu une Communi-
cation sur !'Europe ouverte, innovatrice et entreprenante. Une 
Charte europeenne pour les petites entreprises doit etre 
approuvee en juin 2000. 
Le Marche interieur au creur de la 
strategie 
Un des principaux messages qui ressort de Lisbonne est !'enga-
gement pris d'accelerer le rythme de la reforme structurelle de 
nos economies afin de renforcer la competitivite et de stimuler 
!'innovation. Les Quinze ont reconnu qu'il est temps d'agir main-
tenant que les perspectives macro-economiques sont au plus 
haut. lls ont souligne la contribution centrale du Marche inte-
rieur, catalyseur du processus de reforme structurelle. lls ont 
egalement indique un certain nombre de secteurs ou les perfor-
mances doivent etre ameliorees, tout en preservant a la fois les 
interets des entreprises et ceux des consommateurs. Un accent 
particulier a ete mis sur les points suivants: 
Des services publics moins couteux. Les progres vers des 
marches de services publics ouverts et integres sont mitiges. Les 
telecommunications sont une reussite. Mains de deux ans apres 
!'introduction du cadre legislatif de !'Union, les benefices d'une 
concurrence complete sont clairs: tant les consommateurs que 
les entreprises profitent de prix a la baisse: les frais commer-
ciaux ont diminue d'environ 25% et les frais des utilisateurs resi-
dentiels jusqu'a 40% entre 1997 et 1999. Des centaines de nou-
velles entreprises ont accede au marche europeen. Mais les 
Quinze ont convenu que le rythme de la reforme legislative dans 
les services publics doit etre maintenu. Le Sammet a demande 
que la liberalisation dans des secteurs tels que le gaz, l'electricite, 
les services postaux et le transport soit acceleree. La Commis-
sion a ete invitee a deposer des propositions sur !'utilisation et 
la gestion de l'espace aerien. Le Sammet a egalement souligne 
!'importance des dispositions du T raite concernant les services 
d'interet general et demande a la Commission de mettre a jour 
sa Communication de 1996 sur ce sujet. 
Les marches publics representent plus de I 0% du PIB de 
!'Union. II est important pour le fonctionnement de l'economie 
europeenne que ce secteur-cle soit ouvert a la concurrence dans 
toute !'Union. Cela presente en outre l'avantage de conclure des 
marches mains chers et de donner aux contribuables toutes les 
garanties d'une bonne utilisation des deniers publics. Mais les 
marches publics ne peuvent etre performants que si des infor-
mations correctes et pertinences sont facilement disponibles. 
L'Union progresse bien en ce sens: le nombre d'appels pour des 
adjudications publiques augmente regulierement (a la fois par 
secteur et par pays) depuis la fin des annees 1980. Cependant, ii 
doit encore y avoir un impact mesurable sur le niveau de l'achat 
public transfrontalier, qui reste bien au-dessous du taux des flux 
commerciaux intracommunautaires de biens et services. La 
Commission presentera sous peu des propositions visant a 
simplifier, clarifier et ameliorer le fonctionnement des marches 
publics de !'Union. Le Sammet a demande que les travaux sur ces 
propositions arrivent a conclusion rapidement, de fa<;on a ce que 
les nouvelles regles puissent entrer en vigueur d'ici 2002. Des 
mesures devraient etre egalement prises pour que, d'ici 2003, les 
marches publics, tant communautaires que nationaux, puissent 
etre passes de maniere electronique. 
THE LISBON SUMMIT: 
CONCRETE ACTION TO STIMULATE 
EUROPEAN COMPETITIVENESS 
'1:e Extra-ordinary European Council of Heads of 
State and Government in Lisbon on 23 and 24 March 
was the most significant for years. It represents the 
Union's first major attempt to come to grips with the 
transition to a knowledge-based economy. The Sum-
mit was characterised by a remarkable degree of con-
sensus among national leaders as to both the 
strengths and weaknesses of the European economy 
and the measures 
which need to be 
taken. They set out a 
far-reaching strategy 
for economic and 
social reform designed 
to ensure that the 
Union derives maxi-
mum benefit from new 
technologies in terms 
of growth and employ-
ment. They underlined 
the central role of the 
Internal Market and 
identified both the In-
ternal Market Strategy 
and the Financial Ser-
vices Action Plan as 
key instruments for 
delivery of a series of 
targets, with deadlines 
for action. Welcoming 
the outcome of the Summit, Commissioner Frits 
Bolkestein said: "The EU's Internal Market lies at the 
heart of European integration and is the single most 
important stimulus to European competitiveness." 
The challenge for Europe 
The Summit took place amidst a growing awareness of the 
paradigm shift in the world economy driven by globalisation 
and rapid technological development. These changes, often 
referred to as the "New Economy", offer important oppor-
tunities in terms of growth and employment for economies 
prepared to make the necessary adjustments. The wide-
spread application of new information technologies is regarded 
as the main driving force behind the unprecedented sustained 
expansion of the US economy. Many economists believe that 
the productivity gains resulting from the spread of these tech-
nologies have shifted the US on to a higher growth trajecto-
ry without fuelling inflation. EU growth rates, on the other 
hand, have consistently failed to match those of the US in the 
last ten years and, for every percentage point of growth, 
Europe creates fewer jobs. 
The technology gap only partly explains Europe's under-
performance. Many believe that America's flexible and com-
petitive markets give it the edge, allowing it to seize the 
opportunities created by the rise of new technologies. The 
EU's performance in this area is mixed. 
The Internal Market programme has opened Member States' 
markets to increased competition and paved the way for 
efficiency-based growth. 
But in key sectors, such as 
public procurement or ser-
vices, markets remain frag-
mented. European financial 
markets are not yet provi-
ding business and industry 
with the multiple sources 
of capital they need to 
compete in the modern, 
rapidly changing, globalised 
economy. Moreover, the 
knowledge economy is 
changing the skills needed 
for work. More and more 
employers complain that 
they cannot find people 
with the IT skills they 
require. And social protec-
tion systems need to be 
modernised if they are to 
provide the stable frame-
work required for managing the structural changes involved 
in moving towards a knowledge-based economy. 
However, there are signs of positive change. Europe is now 
the fastest growing market for Internet development. In the 
mobile telephony sector, Europe leads the world - which will 
be an important asset as the Internet goes mobile. The Euro-
pean Union's macro-economic growth forecasts are impro-
ving (3.4% growth forecast for 2000 and 3.1 % for 200 I) and 
net job creation is expected to be above I%. This situation 
provides a unique opportunity to re-orient policy to capture 
the benefits of the new knowledge-based economy. 
A decisive and far-reaching vision 
This is a uniquely complex and challenging situation requiring 
wide-ranging action from policy makers across a spectrum of 
issues: this is the challenge which the Lisbon Summit addressed. 
It set an ambitious strategic goal for the next decade: to 
transform Europe into the most competitive and dynamic 
knowledge-based economy in the world, capable of sustained 
and sustainable economic growth, with more and better jobs 
and greater social cohesion. In order to ensure that this goal 
,,, ++ w;w-w·e +w+ 
is realised, the Summit set out a comprehensive, integrated 
strategy, combining a wide range of different policies, from 
e-commerce penetration to utility regulation and the single 
capital market, whilst recognising that social and economic 
structures are as important as technological innovation. For 
each of these policies, specific targets were established and 
tight deadlines set. 
A pre-condition for the success of this strategy will be the 
maintenance of the macro-economic stability, characterised 
by low and stable inflation, fiscal prudence and historically low 
interest rates, which has been created in the run-up to 
Economic and Monetary Union. The Heads of State and 
Government put particular emphasis on improving the quali-
ty and long-term sustainability of public finances , alleviating 
the tax pressure on labour and re-directing public expenditure 
to support research and development as well as innovation. 
If the strategy is implemented against this background, an 
average economic growth rate of around 3% should be a 
realistic prospect for coming years. 
Many of the targets agreed by the leaders are aimed at 
promoting the spread of new technologies in the EU. They 
invited the Commission to draw up a comprehensive eEurope 
Action Plan for agreement at the Fereira Summit in June this 
year. They also called on the Eu ropean Parliament and the 
Council to ensure rapid adoption of the legislation establishing 
a legal framework for e-commerce and the new electronic 
communications legislative package announced by the Com-
mission following its 1999 review of telecommunications 
regulation. Most crucially, they called for action to reduce the 
cost of using the Internet by introducing much greater com-
petition in local access networks before the end of 2000. And 
they committed themselves to ensuring that all schools have 
access to the Internet and multi-media resources by the end 
of 200 I. 
But beyond these measures designed to close the technology 
gap, the Summit looked at the bigger picture. Far-reaching 
economic and social reforms are needed if the EU is to make 
the adjustments necessary to reap the rewards of the New 
Economy. As far as social policies are concerned, the focus 
was on the need to modernise social protection systems so 
that they can underpin the transition to a knowledge-based 
economy. Leaders called for greater co-operation between 
Member States in this area and a high-level study on the 
future evolution of social protection systems, with particular 
emphasis on the sustainability of pension systems. This is the 
first time that these difficult problems have been placed so 
firmly on the EU agenda. Perhaps most significantly, the 
Summit called for more active employment policies to deve-
lop lifelong learning, reduce the skills gap and promote equal 
opportunities. This is vital: according to some estimates, the 
EU will have two million job vacancies in the IT sector by 
2004/5 unless policy is changed. 
On the economic side, the Summit set out actions on several 
fronts. In the area of research and development, steps will be 
taken to establish a 'European Area of Research and Innova-
tion'. Better use will be made of national research capacity, 
the research community will be linked up with high speed 
networks and mobility and exchange of experience will be 
encouraged. Measures were also agreed to create a climate 
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favourable to small and medium-sized enterprises (SMEs). 
These include a benchmarking exercise on issues such as the 
length of time and the costs involved in setting up a company. 
The Commission will shortly present a Communication on an 
entrepreneurial, innovative and open Europe and a European 
Charter for small companies is to be endorsed in June 2000. 
The Internal Market at the centre 
of the strategy 
One of the major messages to emerge, however, was the 
commitment to accelerate the pace of structural reform in 
our economies so as to strengthen competitiveness and 
foster innovation. The leaders recognised that the time to act 
is now: the macro-economic outlook is the best for a 
generation. They underlined the central contribution of the 
Internal Market in driving forward this process of structural 
reform. They also pointed to a number of sectors where 
performance has to be improved in order to ensure that the 
interests of both business and consumers are adequately 
served. Particular emphasis was placed on: 
Low cost utilities as a pre-condition for competitiveness. 
Progress towards open and integrated utility markets has 
been mixed.Telecommunications is a success story. Less than 
two years after the introduction of the EU's regulatory 
framework, the benefits of full competition are clear: both 
consumers and business are benefiting from declining prices -
business charges have decreased by some 25% and residential 
users' charges by up to 40% between 1997 and 1999. Hundreds 
of new companies have entered the European market. But 
the leaders agreed that the momentum of regulatory reform 
in the public utilities must be maintained. The Summit called 
for liberalisation in areas such as gas, electricity, postal ser-
vices and transport to be speeded up. The Commission was 
asked to table proposals on the use and management of air 
space. The Summit also emphasised the importance of the 
Treaty provisions relating to services of general economic 
interest and asked the Commission to update its 1996 Com-
munication on this subject. 
Public procurement accounts for more than I 0% of EU 
GDP. It is important for the functioning of the EU economy 
that this key sector is opened up to EU-wide competition. 
This will also give taxpayers better value for money and make 
government services cheaper for all. Public procurement 
markets can only be efficient if good, relevant market infor-
mation is easily available. The EU is making good progress in 
this area: numbers of public tender invitations have steadily 
risen across both sectors and countries since the late 1980s. 
But there has yet to be any measurable impact on the level of 
cross-border public purchasing, which remains well below 
the rate of intra-EU trade flows for goods and services. The 
Commission will shortly present proposals aimed at simpli-
fying, clarifying and improving the functioning of the EU public 
procurement regime. The Summit called for work on these 
proposals to be concluded as rapidly as possible so that they 
can enter into force by 2002. Steps should also be taken to 
ensure that it is possible by 2003 for Community and govern-
ment procurement to take place on-line. 
DER GIPFEL VON LISSABON: 
•• KONKRETE SCHRITTE FUR EIN 
•• WETTBEWERBSFAHIGES EUROPA 
D. vom portugiesischen Vorsitz am 23. und 24. Mlirz 
in Lissabon einberufene au8erordentliche Europaische 
Ratssitzung der Staats- und Regierungschefs war die seit 
Jahren wichtigste. Sie stellte den ersten umfassenden 
Ansatz der Union dar, sich mit dem Obergang zur 
wissensbasierten Wirtschaft auseinanderzusetzen. Der 
Gipfel zeichnete sich, sowohl hinsichtlich der Analyse der 
Starken und Schwachen der europaischen Wirtschaft als 
auch der zu ergreifenden Ma8nahmen, durch bemerkens-
werte Obereinstimmung zwischen den Regierungschefs 
aus. Diese stellten eine 
weitreichende Strategie 
fur eine Wirtschafts- und 
Sozialreform auf, mit 
der die Union maxima-
len Nutzen aus den 
neuen T echnologien im 
Hinblick auf Wachstum 
und Beschaftigung ziehen 
soll. Ferner unterstri-
chen sie die zentrale 
Rolle des Binnenmarktes 
und hoben sowohl die 
Binnenmarktstrategie als 
auch den Aktionsplan fur 
Finanzdienstleistungen als 
Schlusselinstrumente fur 
die Realisierung einer 
Reihe von Zielen hervor, 
und zwar unter Setzung 
konkreter Fristen. Kom-
missar Bolkestein be-
gri.i8te das Ergebnis des 
Gipfels: ,,Der Binnen-
markt der EU ist das Kernsti.ick der europaischen Integra-
tion und der wichtigste Stimulus fi.ir die europaische 
Wettbewerbsfahigkeit. Dies wurde auf dem Lissabonner 
Gipfel noch einmal bekraftigt." 
Herausforderung fur Europa 
Der Gipfel fand inmitten eines wachsenden BewuBtseins fLlr den 
Paradigmenwechsel in der Weltwirtschaft statt, der durch 
Globalisierung und rasante technologische Entwicklung ange-
trieben wird. Dieser Wandel, haufig als ,,New Economy" charakte-
risiert, bietet den fLlr die erforderlichen Anpassungen gerUsteten 
Wirtschaftssystemen groBe Chancen bei Wachstum und Beschaf-
tigung. Die Verbreitung neuer lnformationstechnologien (IT) wird 
als die hauptsachliche treibende Kraft der beispiellos nachhaltigen 
Expansion der US-Wirtschaft angesehen. Viele Wirtschaftswissen-
schaftler meinen, daB die daraus resultierenden Produktivitats-
gewinne die USA auf eine hohere Wachstumsbahn gebracht haben, 
ohne dabei die Inflation anzuheizen. Andererseits reichten die 
EU-Wachstumsraten in der letzten Dekade nie an jene der USA 
heran, und mit jedem Wachstumsprozent schafft Europa weniger 
Arbeitsplatze. 
Das schlechte Abschneiden Europas wird z.T. durch die T echnolo-
gielUcke erklart. Die Verbreitung des Internet erreicht nur ein 
Drittel der US-Quote. Aber dies ist nur ein T eil der Frage. Viele 
meinen, daB Amerika durch seine flexiblen und wettbewerbsorien-
tierten Markte Uber den genUgenden Schwung verfUgt, um die 
Gelegenheiten zu ergreifen, die sich durch neue T echnologien 
bieten. Die Leistung der EU auf diesem Gebiet ist uneinheitlich. 
Das Binnenmarktprogramm hat die Markee der Mitgliedstaaten 
starkerem Wettbewerb geoffnet und den Weg fLlr ein effizienz-
basiertes Wachstum geebnet. 
Aber in SchlUsselbereichen 
wie z.B. offentlichem Auf-
tragswesen oder Dienst-
leistungen bleiben die Markte 
zersplittert. Die EU-Finanz-
markte stellen Handel und 
lndustrie noch nicht aus-
reichend die Kapitalquellen 
zur VerfUgung, die sie benoti-
gen, um in der sich rasant 
andernden, globalen Wirt-
schaft zu konkurrieren. Dar-
Uber hinaus fLlhrt die wissens-
basierte Wirtschaft zu einem 
Wandel der Kenntnisse, die 
fLlr die Arbeit gebraucht wer-
den. Arbeitgeber beklagen 
sich zunehmend, daB sie kein 
Personal mit den von ihnen 
benotigten IT-Kenntnissen 
finden. AuBerdem mUssen 
die Sozialversicherungssysteme 
modernisiert werden, wenn 
sie den fLlr den Strukturwandel benotigten stabilen Rahmen bieten 
sollen, der den Obergang zu einer wissensbasierten Wirtschaft 
ermoglicht. 
Aber es gibt positive Zeichen in Europa. Das Internet breitet sicr 
schnell aus: Europa verfUgt gegenwartig Uber den am schnellsten 
wachsenden Markt fLlr das Internet. Bei der mobilen T elekommu-
nikation ist Europa weltweit fLlhrend. Dies stellt einen wichtigen 
Aktivposten dar, zumal das Internet zunehmend mobil wird. Die 
wirtschaftlichen Wachstumsprognosen der EU verbessern sich 
(Prognose 2000: 3,4%; 200 I: 3, I%) und es werden netto mehr als 
I% bzw. 1,5 Mio. neue Arbeitsplatze erwartet. Diese Lage bietet 
eine einzigartige Gelegenheit, die Politik so umzustellen, daB die 
Vorteile der Wissensgesellschaft genutzt werden konnen. 
Eine entscheidende und weitreichende 
Vision 
Der Gipfel setzte ein ehrgeiziges strategisches Ziel fLlr das nachste 
Jahrzehnt: Europa in die wettbewerbsfahigste und dynamischste 
wissensbasierte Wirtschaft der Welt umzuwandeln, die zu unun-
terbrochenem und nachhaltigem Wirtschaftswachstum mit mehr 
und besseren Arbeitsplatzen sowie starkerem sozialen Zusam-
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menhalt fahig ist. Hierzu stellte der Gipfel eine umfassende, 
integrierte Strategie auf, indem er eine Vielzahl verschiedener 
Politiken kombinierte: von der Verbreitung des elektronischen 
Geschaftsverkehrs hin zur Regulierung von offentlichen Versor-
gungsdienstleistungen und zum Binnenmarkt fur Kapital. Dabei 
unterstrich er, daB soziale und wirtschaftliche Strukturen ebenso 
wichtig sind wie technologische Innovation. Fur jede dieser Politi-
ken wurden spezifische Ziele festgelegt und Fristen gesetzt. 
Eine Bedingung fur den Erfolg dieser Strategie wird die Beibehal-
tung der durch niedrige und stabile Inflation, zuruckhaltende Fiskal-
politik und historisch niedrige Zinssatze gekennzeichneten volks-
wirtschaftlichen Stabilitat sein, die im Vorfeld der Wirtschafts- und 
Wahrungsunion geschaffen worden ist. Die Regierungschefs legten 
besonderen Nachdruck auf die Verbesserung der Qualitat und 
langfristigen Nachhaltigkeit offentlicher Finanzen durch Milderung 
der Steuerlast auf Arbeitseinkommen und Umlenkung offentlicher 
Ausgaben in Forschung und Entwicklung sowie Innovation. Vor die-
sem Hintergrund erscheint eine durchschnittliche wirtschaftliche 
Wachstumsrate von etwa 3% fur die kommenden Jahre realistisch. 
Viele der von den Regierungschefs vereinbarten Ziele sind auf die 
Forderung der Verbreitung neuer T echnologien in der EU gerich-
tet. Die Regierungschefs forderten die Kommission auf, einen 
umfassenden eEurope-Aktionsplan zur Abstimmung auf dem Gipfel 
in Fereira im Juni dieses Jahres auszuarbeiten. Ferner ersuchten sie 
das Europaische Parlament und den Rat, den Rechtsrahmen zum 
elektronischen Geschaftsverkehr sowie das neue Gesetzgebungs-
paket zur elektronischen Kommunikation schnell zu verabschie-
den, das von der Kommission nach Oberarbeitung der Telekom-
munikationsverordnung von 1999 angekundigt wurde. Am ent-
schiedensten forderten sie MaBnahmen zur Verringerung der 
lnternet-Nutzungskosten durch deutlich starkeren Wettbewerb 
bei lokalen Zugangsnetzen vor Ende 2000. AuBerdem verpflichte-
ten sie sich sicherzustel len, daB aile Schulen bis Ende 200 I Zugang 
zum Internet und zu Multimediaressourcen haben. 
Doch der Gipfel hatte auch das ailgemeine Bild im Blick. Weitrei-
chende wirtschaftliche und soziale Reformen sind erforderlich, 
wenn die EU die erforderlichen Anpassungen vornehmen soil, um 
die Fruchte der ,,New Economy" zu ernten. So stand die Notwen-
digkeit im Mittelpunkt, die Sozialversicherungssysteme zu moder-
nisieren, so daB sie den Obergang zu einer wissensbasierten Wirt-
schaft unterstuuen konnen. Die Regierungschefs forderten eine 
bessere Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten auf diesem 
Gebiet und eine Untersuchung der zukunftigen Entwicklung der 
Sozialversicherungssysteme, besonders im Hinblick auf die Nach-
haltigkeit der Rentensysteme. Noch nie waren diese schwierigen 
Probleme so entschlossen auf die T agesordnung der EU gesetzt 
worden. Vielleicht am deutlichsten rief der Gipfel nach aktiveren 
Beschaftigungspolitiken zur Entwicklung lebenslangen Lernens, 
Verringerung von Kenntnis- und Fertigkeitslucken sowie zur For-
derung der Chancengleichheit. Dies ist von vitaler Bedeutung: 
Schauungen zufolge wird die EU bis 2004/5 etwa 2 Mio. unbesetz-
te IT-Arbeitssteilen haben, wenn die Politik nicht geandert wird. 
Auf der wirtschaftlichen Seite forderte der Gipfel MaBnahmen an 
einer Reihe von Fronten. Bei Forschung und Entwicklung sollen 
Schritte unternommen werden, um einen ,,Europaischen For-
schungs- und lnnovationsraum" zu etablieren. Dabei werden die 
nationalen Forschungskapazitaten besser genuut, die Forschungs-
gemeinschaft mit Hochgeschwindigkeitsnetzen verbunden, und 
Mobilitat sowie Erfahrungsaustausch gefordert. Es wurden auch 
MaBnahmen vereinbart, um ein gunstiges Klima fur KMU zu schaf-
fen. Diese beziehen ein Bewertungsverfahren ein zu Fragen wie z.B. 
dem mit der Grundung eines Unternehmens verbundenen Zeit-
und Kostenaufwand. Die Kommission wird demnachst eine Mittei-
lung Ober ein unternehmerisches, innovatives und offenes Europa 
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vorlegen. AuBerdem soil im Juni 2000 eine Europaische Charta fur 
Kleinunternehmen unterzeichnet werden. Im ubrigen wird klar 
gesehen, daB die Gestaltung des unternehmerischen Umfelds fur 
KMU fur die Arbeitsplauschaffung sehr wichtig ist. Daher wird 
besonderer Nachdruck auf Unternehmertatigkeit, Risikokapital 
und Innovation gelegt. 
Der Binnenmarkt im Zentrum 
der Strategie 
Eine der Hauptbotschaften war jedoch die Verpflichtung, das 
Tempo der struktureilen Reform in unseren Wirtschaftssystemen 
zu beschleunigen, um Wettbewerbsfahigkeit und Innovation zu for-
dern. Die Regierungschefs erkannten, daB es Zeit ist zu handeln, 
zumal die volkswirtschaftlichen Aussichten seit einer Generation 
nicht mehr so gunstig waren. Der Gipfel unterstrich den zentralen 
Beitrag des Binnenmarktes beim Vorantreiben des Reformprozes-
ses. Sie wiesen auch auf Sektoren hin, in denen die Leistung 
verbessert werden muB, um zu gewahrleisten, daB den lnteressen 
sowohl des Handels als auch der Verbraucher angemessen ent-
sprochen wird. Besonderer Nachdruck wurde auf folgende 
Bereiche gelegt: 
Preiswerte Versorgung als Vorbedingung fiir Wettbe-
werbsfahigkeit. Der Fortschritt hinsichtlich der offenen und 
integrierten Versorgungsmarkte ist uneinheitlich. Die T elekommu-
nikation ist eine Erfolgsgeschichte. Weniger als zwei Jahre nach 
Einfuhrung des Regelungsrahmens der EU sind die Vorteile des voll-
standigen Wettbewerbs deutlich: Sowohl Verbraucher als auch 
Handel profitieren von sinkenden Preisen - die Gebuhren fur 
Geschaftskunden haben sich zwischen 1997 und 1999 um etwa 
25% verringert, Privatkundengebuhren um bis zu 40%. Hunderte 
neuer Unternehmen sind in den europaischen Markt eingetreten. 
Allerdings vereinbarten die Regierungschefs, daB die ordnungspoli-
tischen Anstrengungen bei der offentlichen Versorgung aufrecht-
erhalten werden mussen. Der Gipfel forderte die Beschleunigung 
der Liberalisierung z.B. bei Gas- und Stromversorgung, Postdien-
sten und Verkehr, setzte aber ausnahmsweise keine Frist. Die 
Kommission wurde gebeten, Vorschlage zur Luftraumnutzung und 
-bewirtschaftung vorzulegen. Der Gipfel betonte auch die Bedeu-
tung der Vertragsbestimmungen bezuglich der Dienstleistungen 
von ailgemeinem wirtschaftlichen lnteresse und bat die Kommis-
sion, ihre einschlagige Mitteilung von 1996 zu uberarbeiten. 
Das offentliche Auftragswesen macht mehr als I 0% des BIP der 
EU aus. Fur die europaische Wirtschaft ist es wichtig, diesen 
Schlusselsektor fur den EU-weiten Wettbewerb zu erschlieBen. 
Damit erhalten auch die Steuerzahler mehr fur ihr Geld, und 
offentliche Dienstleistungen werden fur alle billiger. Das offentliche 
Auftragswesen kann nur effizient sein, wenn relevante Marktinfor-
mationen leicht zuganglich sind. Die EU macht hier gute Fort-
schritte: Die Zahl offentlicher Ausschreibungen ist sowohl Ober die 
einzelnen Sektoren als auch Ober die Lander hinweg seit den spaten 
80er Jahren stetig gestiegen. Aber es fehlt noch jede meBbare Aus-
wirkung auf das Niveau des grenzuberschreitenden offentlichen 
Beschaffungswesens, das klar unterhalb der Quote innergemein-
schaftlicher Handelsstrome fur Waren und Dienstleistungen bleibt. 
Die Kommission wird in Kurze Vorschlage zur Vereinfachung, 
Klarung und Verbesserung des Funktionierens des offentlichen 
Auftragswesens der EU vorlegen. Der Gipfel forderte, die Arbeit 
an diesen Vorschlagen so schnell wie moglich abzuschlieBen, so daB 
die entsprechenden Rechtsanderungen bis 2002 in Kraft treten 
konnen. Es soilten uberdies Schritte unternommen werden, um 
sicherzustellen, daB bis 2003 das offentliche Auftragswesen sowohl 
der Gemeinschaft als auch der nationalen Regierungen online 
arbeitet. 
··- +++ 
Dienstleistungen sind arbeitsintensiv und stellen eine reiche 
Quelle potentieller Arbeitsplatzbeschaffung dar, wie das Beispiel 
der USA zeigt. Dieses Potential gilt es in der EU jedoch noch aus-
zuschopfen. Das Beschaftigungsniveau im Dienstleistungssektor ist 
im Vergleich zu den USA niedrig. Die Marktintegration ist in vielen 
Dienstleistungssektoren hinter dem Warenverkehr zurOckgeblie-
ben. Dies kann z.T. dadurch erklart werden, daB einige Dienst-
leistungen traditionell die physische Nahe zum Anbieter erfordern 
(obwohl die grenzuberschreitende Bereitstellung vieler Dienst-
leistungen mit dem elektronischen Geschaftsverkehr leichter 
wird). AuBerdem mussen ordnungspolitische Schranken fur den 
Handel mit Dienstleistungen aufgehoben werden. Der Gipfel 
ersuchte die Kommission, hierzu bis Jahresende eine Strategie aus-
zuarbeiten. Viele Dienstleistungsbereiche bieten ein enormes 
Wachstumspotential - Geschaftsdienste, Einzelhandel, Vertrieb 
und kommerzielle Kommunikationen (Werbung, Offentlichkeits-
arbeit etc.). lnsgesamt konnen die Dienstleistungen Ober ihren gegen-
wartigen Anteil von Ober 60% am BIP der Union hinauswachsen. 
Geistiges Eigentum und gewerblicher Rechtsschutz muB 
korrekt geschutzt und vergOtet werden, um lnvestitionen in 
Forschung und Innovation anzuregen. Gegenwartig sind die Kosten 
hierfur insbesondere fur KMU zu hoch. Die Registrierung und Auf-
rechterhaltung eines Patents fur zehn Jahre in nur ache europai-
schen Landern ist deutlich teurer als in den USA. Daher betonte 
der Gipfel die Bedeutung einer schnellen Einigung Ober eine Ver-
ordnung zur Schaffung eines Gemeinschaftspatents. Dies war auf 
breiter Front von der europaischen lndustrie gefordert warden. 
Ob EU-weit oder auf nationaler Ebene, die Qualitat der Rechts-
vorschriften bleibt ein zentrales Anliegen der Wirtschaft. In der 
EU-Konjunkturbefragung von 1999 fuhrten Ober die Halfte (54%) 
der 65% von Unternehmen, die Ober eine Verbesserung des Funk-
tionierens des Binnenmarktes berichteten, diese Verbesserung auf 
verringerten Verwaltungsaufwand zuruck. Andererseits beklagte 
sich von den 35%, die die Bedingungen als stagnierend oder 
schlechter ansahen, ein Drittel daruber, daB europaische Regeln zu 
komplex oder unklar seien, um korrekt angewandt zu werden. 
Daher forderte der Gipfel die Kommission auf, bis Juni 200 I eine 
neue Initiative zur Regulierung und Vereinfachung zu entwickeln. 
Diese Initiative wird darauf zielen, gemeinschaftliche und nationale 
lnitiativen zur Verbesserung der Qualitat und T ransparenz von 
Regelungen auf alien Ebenen zu integrieren. Denn nur gemeinsame 
BemOhungen sind erfolgversprechend. 
In den SchluBfolgerungen des Gipfels wurde festgestellt, daB die 
Binnenmarktstrategie der Kommission, die auf der Gipfelkonferenz 
von Helsinki im Dezember 1999 verabschiedet wurde, einen effek-
tiven Rahmen fur die laufende Oberprufung und Verbesserung der 
gegenwartigen Politik bildet. Die Strategie, die geschaffen wurde, 
um die Leistung des Binnenmarktes in den kommenden funf Jahren 
zu verbessern, konzentriert sich auf konkrete, meBbare Zielvorha-
ben, die jahrlich Oberpruft und aktualisiert werden sollen. Die erste 
Oberprufung der Binnenmarktstrategie wird dem Binnenmarktrat 
auf der Sitzung am 25. Mai vorgelegt. Dies ist keine bloBe 
Bestandsaufnahme, sondern dient vielmehr der Bestimmung von 
Prioritaten unter den Zielvorhaben im Einklang mit den 
Ergebnissen des Gipfels. 
Effiziente und integrierte Finanzmarkte 
Effiziente und transparente Finanzmarkte fordern Wachstum und 
Beschaftigung, indem sie die Bereitstellung von Kapital verbessern 
und seine Kosten verringern. In diesem Sinne betonte der Gipfel 
die Bedeutung des Aktionsplans fur Finanzdienstleistungen der 
Kommission und setzte eine Frist bis 2005 fur seine vollstandige 
Durchfuhrung. 
---· 
Er forderte insbesondere schnelle Fortschritte bei den seit langem 
vorliegenden Vorschlagen zu Obernahmeangeboten und zur 
Umstrukturierung und Aufiosung von Kreditinstituten und Ver-
sicherungsgesellschaften. Er bestimmte auch Schritte, die unter-
nommen werden konnten, um den ProzeB marktgesteuerter 
Integration zu beschleunigen, der durch die Einfuhrung des Euro 
eingeleitet wurde. Ein gemeinschaftsweiter ,,PaB" fur Emittenten 
wird fur die Wirtschaft einschlieBlich KMU den EU-weiten Kapital-
zugang erleichtern. Wer Kapital aufbringen mochte, muB nicht 
mehr mehrere Dokumentationssatze gemaB verschiedenen natio-
nalen Vorschriften vorbereiten. lnvestoren werden die voraus-
sichtliche Leistung verschiedener Wertpapiere auf Grundlage ver-
gleichbarer Finanzinformationen bewerten konnen. Daher sollte 
auch die Vergleichbarkeit der Rechnungslegung von Unternehmen 
verbessert werden und sich an den besten Praktiken im internatio-
nalen Vergleich orientieren. 
Der Gipfel forderte ferner neue Regeln, um Pensionsfonds bei 
Gewahrleistung ihrer Bonitat zu ermoglichen, auf europaischer 
Ebene freier zu arbeiten. Die Kommission wird demnachst Vor-
schlage hierzu veroffentlichen, die darauf zielen, Beschrankungen 
der lnvestitionsaktivitaten von Pensionsfonds aufzuheben. Diesen 
wurde damit ermoglicht, Geldmittel in Aktien- oder Risikokapital 
zu lenken. Da Pensionsfonds langfristig arbeiten, wOrde dies die 
VerfOgbarkeit langfristiger lnvestitionen erhohen, die neue Unter-
nehmen benotigen. Sie werden auch die Leistung von Pensions-
fonds verbessern, indem sie dazu beitragen, einen besseren 
Lebensstandard fur zukunftige Generationen zu gewahrleisten, fur 
die zusatzliche Renten wahrscheinlich eine wichtige Rolle spielen 
werden. 
Die Regierungschefs forderten ebenfalls die vollstandige Durchfuh-
rung des Aktionsplans fur Risikokapital bis 2003. Dies wird Unter-
nehmen der Spitzentechnologie, die das Ruckgrat der ,,New Eco-
nomy" Europas bilden werden, den Zugang zu Kapital erleichtern 
und ihnen ermoglichen, zu wachsen und neue, hochqualifizierte 
Arbeitsplatze zu schaffen. 
Fazit 
Die in Lissabon aufgestellte Strategie fur eine Wirtschaftsreform 
ist umfassend und ehrgeizig. Die Herausforderung besteht jetzt 
darin, diese Strategie vollstandig umzusetzen. Die europaischen 
Regierungschefs haben ihr Engagement deutlich gemacht, indem sie 
feste Fristen gesetzt und vereinbart haben, in jedem Fruhjahr 
zusammenzutreffen, um die Fortschritte zu bewerten. Es liegt am 
Europaischen Parlament, dem Rat und der Kommission, das 
Zustandekommen der Reform zu gewahrleisten. Die Kommission 
beabsichtigt, die MaBnahmen mit auBerster Dringlichkeit voranzu-
bringen, und zwar mit Hilfe aller ihr verfugbaren lnstrumente 
einschlieBlich der Binnenmarktstrategie und der Aktionsplane fur 
Finanzdienstleistungen und Risikokapital. 
Der Gipfel stellt einen Quantensprung hinsichtlich der eingegange-
nen Verpfiichtungen dar und setzt Fristen fur die kOhnste wirt-
schaftlich-soziale Tagesordnung der letzten zehn Jahre. Wenn die 
Union Erfolg hat- und es bleibt ihr nichts anderes Obrig- wird sich 
das Wachstum beschleunigen, und es werden Arbeitsplatze folgen. 
Die europaische Integration wird sich verstarken. Es steht viel auf 
dem Spiel. 
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Prioritaten in den Bereichen Binnenmarkt und Finanzdienstleistungen 
BINNENMARKT 
Ziele 
Festlegung einer Strategie zur Beseitigung der noch bestehenden Hemmnisse im Dienstleistungsbereich 
Beschleunigung der Liberalisierung in Bereichen wie Gas, Strom, Postdienste und Verkehr 
AbschluB der Arbeiten des Rates und des Europaischen Parlaments zu den Vorschlage, die die 
Kommission nach ihrer 1999 vorgenommenen OberprOfung des rechtlichen Rahmens fOr den 
T elekommunikationsbereich angekOndigt hat 
AbschluB der Arbeiten an Vorschlagen zur Aktualisierung der Regeln fOr das offentliche 
Auftragswesen 
Umsetzung der erforderlichen Schritte, damit offentliche Auftrage der Gemeinschaft und der 
Regierungen elektronisch abgewickelt werden konnen 
Festlegung einer Strategie fOr weitere koordinierte MaBnahmen zur Vereinfachung des Regelungsrahmens 
Verringerung der allgemeinen Hohe staatlicher Beihilfen, indem der Nachdruck von der Forderung 
einzelner Unternehmen oder Sektoren auf Querschnittsaufgaben von gemeinschaftlichem lnteresse 
verlagert wird 
Oberarbeitung der Kommissionsmitteilung von 1996 Ober Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem lnteresse 
EinfOhrung eines Gemeinschaftspatents 
Annahme ( durch Rat und Europaisches Parlament) der noch ausstehenden Rechtsvorschriften Ober den 
rechtlichen Rahmen fOr elektronischen Geschaftsverkehr, Ober Urheberrechte und verwandte Schutz-
rechte, elektronisches Geld, Fernabsatz von Finanzdienstleistungen, gerichtliche Zustandigkeit und 
Vollstreckung von Entscheidungen sowie die Ausfuhrkontrollregelung fOr GOter mit doppeltem 
Verwend ungszweck 
PrOfung durch Kommission und Rat, wie das Vertrauen der Verbraucher in den elektronischen 
Geschaftsverkehr durch alternative Streitbeilegungsregelungen gesteigert werden kann 
lntensivierung der Arbeit des Rates an den lndikatoren fOr die Strukturleistung 
FINANZDIENSTLEISTUNGEN 
Ziele 
Umsetzung des Aktionsplans fOr Finanzdienstleistungen, wobei folgenden Bereichen vorrangige 
Behandlung zukommen sollte: 
• Erleichterung eines moglichst umfassenden unionsweiten Zugangs zu lnvestitionskapital 
- auch fOr KMU - durch einen einheitlichen "PaB" fOr Emittenten 
• Erleichterung der erfolgreichen T eilnahme aller lnvestoren an einem integrierten Markt, wobei 
Hindernisse fOr Anlagen in Pensionsfonds zu beseitigen sind 
• Forderung der weiteren Integration und des Funktionierens der Staatsanleihenmarkte durch verstarkte 
Konsultation und T ransparenz hinsichtlich der Zeitplane, T echniken und lnstrumente fOr die Emission 
von Schuldverschreibungen und besseres Funktionieren der grenzOberschreitenden Verkaufs- und 
ROckkaufsmarkte 
• Verbesserung der Vergleichbarkeit der JahresabschlOsse von Unternehmen 
• lntensivierung der Zusammenarbeit zwischen Regelungs- und Aufsichtsbehorden fOr die Finanzmarkte 
in der EU 
Vollstandige Umsetzung des Risikokapital-Aktionsplans 
Rasche Fortschritte bei den seit langem vorliegenden Vorschlagen Ober Obernahmeangebote sowie Ober 
Sanierung und Liquidation von Kreditinstituten und Versicherungsunternehmen 
AbschlieBende Regelung der noch offenen Fragen im Zusammenhang mit dem Steuerpaket im Einklang 
mit den SchluBfolgerungen des Europaischen Rates von Helsinki 
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Services are labour-intensive and therefore represent a 
rich source of potential employment creation, as the US has 
shown. This potential has yet to be realised in the EU, how-
ever. Levels of employment in the services sector are low 
compared to the US. Market integration in many services 
sectors lags behind that observed for goods. This can, in part, 
be explained by the characteristics of some services which 
have traditionally required physical proximity to the provider 
(although with e-commerce, the cross-border provision of 
many services will become easier). Regulatory barriers to 
trade in services remain and must be removed and the 
Summit called on the Commission to draw up a strategy by 
the end of the year to do this. There is enormous potential 
for growth in many service sectors - business services (inclu-
ding the professions and security services), retail (including 
pharmaceuticals), distribution and commercial communica-
tions. Services as a whole can grow beyond their current 
share of over 60% of EU GDP. 
Intellectual and industrial property must be properly 
protected and rewarded to stimulate investment in research 
and innovation, Currently the cost of doing this is too high, 
especially for SMEs. Registering and maintaining a patent for 
ten years in just eight European countries is far more expen-
sive than in the US. For this reason, the Summit emphasised 
the importance of reaching rapid agreement on a Regulation 
creating a Community patent. This has been widely demanded 
by European industry. 
Whether at Union or national level, the quality of the 
regulatory framework remains a central concern for 
business. In the 1999 EU Business Survey, of the 65% of 
companies reporting an improvement in the functioning of 
the Internal Market, over half (54%) ascribed that improve-
ment primarily to reduced administrative burdens. On the 
other hand, of the 35% who saw conditions as stagnating or 
deteriorating, one third complained that European rules were 
too complex or unclear to be applied properly. For this 
reason, the Summit called on the Commission to develop a 
new regulatory and simplification initiative by June 200 I. This 
initiative will aim at integrating EU and national initiatives to 
improve the quality and transparency of regulation at all 
levels. 
The Summit conclusions identified the Commission's Internal 
Market Strategy, which was endorsed at the Helsinki Summit 
in December 1999 (see SMN 19), as an effective framework 
for ongoing review and improvement of current policies. The 
Strategy, which is designed to improve the performance of the 
Internal Market over the next five years, centres on concrete, 
measurable target actions which are to be revised and updated 
on an annual basis. The first review of the target actions will 
be presented to the meeting of the Internal Market Council on 
25 May. The review is more than a mere stock-taking exercise; 
it is an exercise in prioritisation and identifies priorities which 
closely reflect the Summit's conclusions. 
Efficient and integrated financial 
markets 
Efficient and transparent financial markets foster growth and 
employment by improving the allocation of capital and 
reducing its cost thereby improving conditions for investment 
by enterprises. Recognising this, the Summit underscored the 
importance of the Commission's Financial Services Action 
Plan and set a deadline of 2005 for its full implementation. 
The Summit called in particular for rapid progress on the 
long-standing proposals on takeover bids and on the restruc-
turing and winding-up of credit institutions and insurance 
companies. It also identified steps which could be taken to 
accelerate the process of market-driven integration which 
the introduction of the euro has set in motion. A "single 
passport for issuers", for example, will facilitate access to 
capital on an EU-wide basis for business, including SMEs. 
Those seeking to raise capital will no longer have to prepare 
several sets of documentation according to different national 
specifications. Investors will be able to assess the prospective 
performance of different securities on the basis of compara-
ble financial information. The comparability of companies' 
financial accounts should be enhanced for similar reasons, 
whilst ensuring compatibility with international best practice. 
In addition, the Summit called for new rules to allow pensions 
funds to operate more freely at European level while guaran-
teeing their prudential soundness. The Commission will 
shortly publish proposals in this area which will begin to lift 
restrictions on the investment activities of pension funds, 
allowing them to channel funds into equity or venture capital. 
Because pension funds operate on a long time frame, these 
proposals will increase the availability of the long term 
investment which new companies need. They will also impro-
ve the performance of pension funds, helping to guarantee a 
better standard of living for future generations of pensioners 
for whom supplementary pensions are likely to play an 
important role. 
The leaders called too for the full implementation of the Risk 
Capital Action Plan by 2003. This will facilitate access to 
capital for the high technology companies which will form the 
backbone of Europe's "New Economy", allowing them to 
grow and create new and high quality jobs. 
Conclusion 
The strategy for economic reform set out at Lisbon is both 
comprehensive and ambitious. The challenge is now to 
ensure that it is fully implemented. European leaders have 
made clear their commitment by setting tight deadlines and 
by agreeing to meet each Spring to assess progress. It is up to 
the major EU institutions - the European Parliament, the 
Council and the Commission - to ensure its delivery. For its 
part, the Commission intends to press ahead with the 
measures agreed with the utmost urgency, with the help of all 
the instruments at its disposal, including the Internal Market 
Strategy and the Financial Services and Risk Capital Action 
Plans. 
The Summit, in short, is a quantum leap in commitment and 
sets dates for delivering the boldest economic and social 
agenda for a decade. It is an agenda designed to accelerate 
growth and so boost job-creation and strenghten European 
integration. 
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Priorities in the Internal Market and Financial Services Area 
INTERNAL MARKET 
Targets Deadlines 
Set out a strategy for the removal of remaining barriers to services. End 2000 
Speed up liberalisation in areas such as gas, electricity, postal services and transport. 
Council and European Parliament to conclude work on the legislative proposals announced by the As early as possible 
Commission following its 1999 review of the telecoms regulatory framework. in 2001 
Conclude work in good time on the forthcoming proposals to update public New rules to enter 
procurement rules. into force by 2002 
Take the necessary steps to ensure that it is possible for Community and government procurement 2003 
to take place on-line. 
Set out a strategy for further co-ordinated action to simplify the regulatory environment. 2001 
Reduce the general level of state aids, shifting the emphasis from supporting individual companies 
or sectors towards tackl ing horizontal objectives of Community interest. 
I 
Update the 1996 Commission Communication on services of general interest. I: 
Introduce a Community patent. End 2001 
Council and European Parliament to adopt pending legis lation on the legal framework for electronic As rapidly as possible 
commerce, on copyright and related rights, on e-money, on distance selling of financial services, during 2000 
on jurisdiction and the enforcement of judgements, and the dual-use export control regime. 
' Commission and Counci l to consider how to promote consumer confidence in electronic commerce, I in particular through alternative dispute resolution systems. 
Counci l to step up work on structural performance indicators. Report by end 2000 
FINANCIAL SERVICES 
Targets Deadlines 
Implementation of the Financial Services Action Plan, taking into account priority action in areas such as: 2005 
• faci litating the widest possible access to investment capital on an EU-wide basis, including for SMEs, 
by means of a «single passport» for issuers; 
• facilitating the successful participation of all investors in an integrated market by eliminating barriers 
to investment in pension funds; 
• promoting further integration and better functioning of government bond markets through greater 
consultation and transparency on debt issuing calendars, techniques and instruments, 
and improved functioning of cross-border sale and repurchase ("repo") markets; 
• enhancing the comparability of companies' financial statements; 
• more intensive co-operation by EU financial market regulators. 
Full implementation of the Risk Capital Action Plan. 2003 
Make rapid progress on the long-standing proposals on takeover bids and on the restructuring and 
winding-up of credit institutions and insurance companies. 
Conclude, in line with the Helsinki European Council Conclusions, the pending tax package. 
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Les services requierent beaucoup de main-d'reuvre et repre-
sentent done une source de creation d'emplois potentielle, corn-
me cela a ete demontre aux Etats-Unis. Neanmoins, ce potentiel 
doit encore etre realise dans !'Union ou les niveaux d'emploi 
dans les services restent faibles compares aux Etats-Unis. L'inte-
gration des marches dans de nombreux secteurs de services est 
en retard sur celle qu i est observee pour les marchandises. Cela 
peut s'expliquer en partie par les caracteristiques de certains 
services qui exigent traditionnellement la proximite physique par 
rapport au fournisseur (bien qu'avec le commerce electronique, 
la prestation transfrontaliere de nombreux services deviendra 
plus facile). T outefois, des entraves legislatives aux echanges 
dans les services subsistent et doivent etre eliminees. Pour ce 
faire, le Sommet de Lisbonne a invite la Commission a elaborer 
une strategie d'ici la fin de l'annee 2000. Le potentiel de crois-
sance est enorme dans des secteurs tels que: les services aux 
entreprises, la vente au detail, la distribution et les communica-
tions commerciales. Les services en general peuvent se 
developper au-dela de leur participation actuelle a plus de 60% 
du PIB de !'Union. 
La propriete industrielle et intellectuelle doit etre correc-
tement protegee et reconnue afin de stimuler l'investissement 
dans la recherche et !'innovation. Actuellement le coOt en est 
trop eleve, particulierement pour les PME. L'enregistrement et 
la conservation d'un brevet pendant dix ans, dans huit pays euro-
peens seulement, sont beaucoup plus chers qu'aux Etats-Unis. 
Pour cette raison, le Sommet a souligne !'importance de conclu-
re rapidement un accord sur une legislation destinee a creer un 
brevet communautaire, en reponse a une tres forte demande de 
l'industrie europeenne. 
Que ce soit au niveau de !'Union ou au niveau national, la 
qualite du cadre legislatif reste une preoccupation centrale 
pour les entreprises. Une recente enquete conjoncturelle ( 1999) 
montre que sur 65% des entreprises qui signalent une ameliora-
tion du fonctionnement du Marche interieur plus de la moitie 
(54%) attribue cette amelioration a la reduction des charges 
administratives. D'autre part, sur 35% qui considerent que les 
conditions sont stagnantes ou se deteriorent, un tiers se plaint 
d'une legislation europeenne trop complexe ou pas assez claire 
pour etre appliquee correctement. Pour cette raison, le Conseil 
europeen a invite la Commission a developper une nouvelle ini-
tiative en matiere de legislation et de simplification d' ici juin 
200 I. Cette initiative devra integrer les initiatives de !'Union et 
des Etats pour ameliorer la qualite et la transparence de la legis-
lation a tous les niveaux. 
Dans leurs conclusions, les Chefs d'Etat et de gouvernement 
ont identifie la "Strategie du Marche interieur", approuvee au 
Sommet d'Helsinki de decembre 1999 (voir SMN 19), comme 
etant un cadre performant pour l'examen et !'amelioration des 
politiques actuelles. La "Strategie", qui est con~ue pour amelio-
rer la performance du Marche interieur au cours des cinq annees 
a venir, porte sur des actions cibles concretes et mesurables qui 
doivent etre revisees et mises a jour chaque annee. Le premier 
examen des actions cibles, presence au Conseil "Marche inte-
rieur" du 25 mai, sera plus qu'un simple exercice d'evaluation: un 
classement par ordre de priorite sera etabli en fonction des con-
clusions du Sommet de Lisbonne. 
Des marches financiers performants 
etintegres 
Les marches financiers performants et transparents stimulent la 
croissance et l'emploi en ameliorant !'allocation des capitaux, 
favorisant ainsi les conditions d'investissement par les entrepri-
ses. Le Sommet a done souligne !'importance du "Plan d'action 
pour les services financiers" de la Commission et fixe l'echeance 
de sa mise en reuvre integrale a 2005. 
Les Quinze attendent des progres rapides sur les propositions 
relatives, d'une part aux offres publiques d'achat, d'autre part a 
l'assainissement et la liquidation des etablissements de credit et 
des compagnies d'assurance. Ont egalement ete identifiees les 
etapes a suivre pour accelerer le processus d'integration dicte 
par le marche depuis !'introduction de l'euro. Ainsi , par exemple, 
un "passeport unique" pour les emetteurs facilitera l'acces aux 
capitaux sur une base europeenne pour toutes les entreprises, y 
compris les PME. Ceux qui cherchent a reunir des capitaux ne 
devront plus preparer plusieurs documents en fonction des dif -
ferentes caracteristiques nationales. Les investisseurs pourront 
evaluer les performances attendues des differents titres sur base 
d'informations financieres comparables. Pour les memes raisons, 
la comparabilite des comptes financiers des societes devrait etre 
amelioree, tout en assurant la compatibilite avec les pratiques 
internationales. 
En outre, le Sommet a demande de nouvelles reglementations 
pour permettre aux fonds de pensions de fonctionner plus 
librement au niveau europeen, avec toutes les garanties requises. 
La Commission publiera d'ici peu des propositions afin de lever 
les restrictions a l'egard des activites d'investissement des fonds 
de pension, en permettant d'acheminer des fonds dans des capi-
taux propres ou des capitaux a risques. Ces propositions aug-
menteront la disponibilite de l'investissement a long terme dont 
les nouvelles entreprises ont besoin. Elles amelioreront egale-
ment la performance des fonds de pension, en aidant a garantir 
un meilleur niveau de vie pour les generations futures de 
retraites. 
Les Quinze ont egalement lance un appel en faveur de la mise en 
reuvre integrale du "Plan d'action des capitaux a risques" d'ici 
2003. Cela facilitera l'acces aux capitaux pour les societes de 
haute technologie qui formeront le pivot de la "nouvelle econo-
mie" en Europe, en leur permettant de developper et de creer 
des emplois nouveaux et de haute qualite. 
En conclusion 
La strategie pour la reforme economique exposee a Lisbonne est 
a la fo is vaste et ambitieuse. Le defi consiste maintenant a veiller 
qu'elle soit entierement mise en reuvre. Les Chefs d'Etat et de 
gouvernement europeens ont clairement exprime leur engage-
ment en fixant des echeances breves et en acceptant de se ren-
contrer a chaque printemps pour evaluer les progres 
enregistres. II appartient aux principales institutions de !'Union 
- le Parlement europeen, le Conseil et la Commission - d'en 
assurer !'application. Pour sa part, la Commission entend reuvrer 
avec la plus grande diligence, avec !'aide de tous les instruments 
mis a sa disposition, y compris la Strategie du Marche interieur 
et les Plans d'action pour les services financiers et les capitaux a 
risques. 
Ce Sommet de Lisbonne constitue une formidable avancee et 
definit l'ordre du jour economique et social le plus ambitieux de 
ces dix dernieres annees. Cet nouvel agenda va permettre 
d'accelerer la croissance, et par la d'augmenter la creation 
d'emplois et de renforcer !'integration europeenne. 
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Priorites arretees a Lisbonne dans les domaines du Marche interieur et des Services financiers 
MARCHE INTERIEUR 
Objectifs Echeances 
Definir une strategie pour eliminer les entraves aux services. Fin 2000 
Accelerer la liberalisation dans les secteurs du gaz, de l'electricite, des services postaux et des 
transports. 
Inviter le Conseil et le Parlement europeen a achever les travaux sur les propositions legislatives annon- Des que possible dans 
cees par la Commission suite a la revision du cadre reglementaire des telecommunications en 1999. le courant 200 I 
Conclure en temps utile les travaux sur les propositions attendues pour moderniser les regles des Nouvelles regles 
marches publics. d'application en 2002 
Prendre les mesures necessaires pour que les marches publics, nationaux et communautaires, 2003 
puissent etre passes electroniquement. 
Definir une strategie visant, par une nouvelle action coordonnee, a simplifier l'environnement 2001 
reglementaire. 
Reduire le niveau general des aides d'Etat, en mettant !'accent non plus sur le soutien a des societes ou 
des secteurs individuels, mais plut6t sur la poursuite d'objectifs horizontaux d'interet communautaire. 
Actualiser la Communication de la Commission de 1996 sur les services d'interet general. 
lntroduire un brevet communautaire. d'ici la fin 200 I 
Inviter le Conseil et le Parlement europeen a adopter la legislation sur le cadre juridique du commerce Aussi rapidement que 
electronique, sur les droits d'auteurs et les droits voisins, sur la monnaie electronique, sur la vente a possible dans le 
distance de services financiers, sur la competence judiciaire et !'execution des decisions, ainsi que sur courant 2000 
le regime de contr61e des exportations de biens a double usage. 
I 
Reflechir aux moyens de promouvoir la confiance des consommateurs dans le commerce electronique, I notamment par de nouveaux systemes de reglement des litiges. 
Inviter le Conseil a accelerer les travaux sur les indicateurs de performance structurelle. Rapport a la fin 2000 
SERVICES FINANCIERS 
Objectifs Echeances 
Appliquer le Plan d'Action pour les Services financiers, tenant compte des actions prioritaires telles que: 2005 
• favoriser l'acces le plus large possible aux capitaux d'investissement a l'echelle de !'Union, y compris 
pour les PME, au moyen d'un "passeport unique" pour les emetteurs; 
• faciliter la participation constructive de tous les investisseurs a un marche integre en supprimant 
les obstacles a l'investissement dans les fonds de pension; 
• encourager la poursuite de !'integration et !'amelioration du fonctio nnement des marches des 
obligations d'Etat par une consultation et une transparence accrues (calendriers d'emission, techniques 
et instruments utilises), ainsi que !'amelioration du fonctionnement des marches transfrontaliers pour 
la vente et le rachat des titres; 
• ameliorer la comparabilite des etats financiers des societes; 
• intensifier la cooperation entre les organismes de reglementation des marches financiers de l'UE. 
Appliquer le Plan d'Action relatif au capital a risque. 
Accomplir des progres rapides sur les propositions, existant de longue date, relatives aux offres 
publiques d'achat et a l'assainissement et a la liquidation des etablissements de credit et des societes 
d'assurance. 
Regler, dans la ligne du Conseil europeen d'Helsinki, le dossier encore en suspens du paquet fiscal. 
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2003 
Pour plus d'informations 
vous pouvez contacter 
Marion Dewar 
MARKT A-I 
TEL: (+ 32 2) 295 13 43 
FAX: (+32 2) 296 09 SO 
Markt-A I@cec.eu.int 
MARCHES PUBLICS 
Ouverture des marches de travaux 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter: 
Rosa Novo Cid-Fuentes 
MARKT B-1 
TEL: (+32 2)295 16 09 
FAX: (+ 32 2) 296 94 98 
Markt-B l@cec.eu.int 
I\ 
La Commission europeenne a t#cide 
d)engager des procedures d)infraction contre 
f Espagne pour mauvaise application des 
regles communautaires sur Les procedures de 
passation des marches publics. Les infrac-
tions concernent des travaux de construe· 
tion d)un centre penitentiaire experimental 
a Segovie et le modele de cahier des charges 
utilise pour les marches en Espagne. 
Travaux de construction a Segovie 
La Commission a renvoye l'Espagne devant la 
Cour de justice pour des procedures irregulieres 
dans la selection de la societe chargee d'executer 
les travaux de construction au centre peniten-
tiaire experimental de Segovie. Plus particuliere-
ment, l'appel d'offres a ete publie dans la presse 
nationale, mais pas au Journal officiel des Com-
munautes europeennes, ce qui enfreint la Directive 
n° 93/37/CEE relative aux marches publics de 
travaux. Selon les autorites espagnoles, cette 
Directive ne s'applique pas a la "Sociedad Estatal 
de lnfraestructuras y Equipamientos Penitenciarios" 
(S.E.I.E.P.S.A.), au motif que cette derniere est une 
societe publique commerciale de droit prive. La 
Commission considere cependant que la 
S.E.I.E.P.S.A. est un pouvoir adjudicateur au sens 
de la Directive, du fait qu'elle satisfait aux condi-
tions etablies par celle-ci et notamment dans la 
mesure OU elle a ete creee dans le but specifique 
de repondre a des besoins d'interet public. Elle 
n'est done pas une societe industrielle ou com-
merciale au sens traditionnel du terme. 
Modele de cahier des charges espagnol 
La Commission a decide l'envoi d'un avis motive a 
l'Espagne en raison des procedures de passation 
suivies pour certains marches publics de travaux et 
de services. Le probleme concerne quelques uns 
des modeles de cahier des charges elabores par les 
autorites espagnoles a !' intention des pouvoirs 
adjudicateurs, qui ne respectent pas certains 
points essentiels des regles definies dans la Direc-
tive n° 93/37/CEE relative aux marches publics de 
travaux, notamment en ce qui concerne les crite-
res d'attribution. 
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Transposition des Directives 
Marches publics: 
procedures d)infraction 
• La Commission a decide d)adresser 
un avis motive au Royaume-Uni) 
ainsi qu)au Luxembourg) pour 
non-transposition de la Directive 
98/4/CE. Cette legislation adapte 
les Directives existantes sur la 
passation des marches publics dans 
les secteurs de Peau) de rinergie) des 
transports et des telecommunica-
tions aftn de les rendre conformes a 
Faccord international sur les 
marches publics (Accord sur les 
marches publics -AMP) conclu 
dans le cadre de /!Organisation 
mondiale du commerce. Le delai de 
transposition de cette Directive 
etait ftxe au 16 fevrier 1999. 
Un avis motive a aussi ete envoye a 
la France pour transposition in-
complete de la Directive 98/ 4/CE. 
• Une transposition partielle de la 
Directive 97/52/CEE a egalement 
justifie le renvoi de la France 
devant la Cour de justice. La Com-
mission a par ailleurs adresse un 
avis motive au Luxembourg pour 
non-transposition de cette meme 
Directive en droit national. Cette 
legislation modifte Les Directives 
92/50/CEE) 93/36/CEE et 
93/37 /CEE) qui concernent respec-
tivement les marches de services) de 
fournitures et de travaux) de 
maniere a les adapter aux disposi-
tions de PAccord sur Les marches 
publics conclu dans le cadre de FOMC. 
Le delai de transposition de la 
Directive etait le 13 octobre 1998. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
pour les cas fran~ais 
Diane de Marliave 
MARKT B- 1 
TEL: (+32 2) 2954305 
FAX: (+ 32 2) 296 94 98 
Markt-B l@cec.eu.int 
pour le cas britannique 
Nicholas Kaye 
MARKT B-2 
TEL: (+ 32 2) 295 50 30 
FAX: (+32 2) 299 30 49 
Markt-B2@cec.eu.int 
pour les cas luxembourgeois 
Jill Michielssen 
MARKT B- 1 
TEL:(+322)296 1557 
FAX: (+32 2) 296 94 98 




sion has adopted guide-
lines explaining how EC 
Treaty rules and principles 
apply to partnerships 
between the public and 
the private sectors. 
The Commission's Com-
munication defines 
11 concessions 11 as cases 
where public authorities 
entrust a third party to 
run infrastructure projects 
or other public services on 
its behalf and the third 
party assumes the opera-
ting risks. The Communi-
cation confirms that such 
concessions, which are 
used increasingly in all 
Member States, should be 
subject to EU rules and 
principles on non-discri-




cation presents no sub-
stantial differences from 
the Draft adopted in 1999 
(see SMN 16) but includes 
comments made by all 
interested parties. The 
Communication Adoption 
of this Communication 
does not rule out the pos-
sibility of a Community 
legislative instrument 
being drawn up and adop-
ted later if that should 
prove necessary. 
La Commission europeenne a adopte une 
Communication interpretative sur Fappli -
cation des regles du Marche unique aux 
11concessions 11• Ce terme recouvre les cas dans 
lesquels une autorite publique confie, a un 
tiers, la gestion d)un projet d)infrastructure 
ou d)autres services d)utilite publique et que 
ce tiers assume les risques lies a Fexploitation 
de Fequipement ou des services en question. 
Cette Communication fait suite a la con-
sultation des milieux interesses sur un Projet 
de Communication interpretative adopte en 
fevrier 1999 (voir SMN 16). Elle vise, 
d)une part, a delimiter les notions de conces-
sions et de marches publics et, d)autre part, 
a preciser les regles et les principes du Traite 
de !'Union europeenne qui sont applicables 
aux concessions) notamment Fegalite de 
traitement et la transparence. Elle ne con-
tient pas de differences substantielles avec le 
projet publie en 1999 mais elle y apporte 
quelques modifications et clarifications, en 
tenant compte des nombreuses contributions 
faites par les milieux interesses. Vadoption 
de cette Communication ne prejuge pas de 
Felaboration et de Fadoption ulterieure 
d)un texte legislatif communautaire si cela 
s)averait necessaire. 
Les pouvoirs publics font de plus en plus appel au 
savoir-faire et aux capitaux du secteur prive, 
notamment pour realiser et financer des grands 
travaux d'infrastructures mais aussi pour la gestion 
de certains equipements ou services a fournir au 
public. Ces formes de partenariats sont designees, 
dans certains Etats membres, par le terme de 
"concessions". 
Les concessions au sens de la presente Communi-
cation comportent des enjeux a la fois politiques 
et economiques importants. Elles portent dans la 
plupart des cas sur la realisation de gros projets 
d'infrastructures, tels que par exemple la con-
struction et !'exploitation du pont sur le Tage. 
Leur montant estime s'approche certainement 
de celui des marches publics traditionnels qui 
eux representent pres de 14% du PIB europeen 
( I milliard d'euros). 
Un acte de transparence ... 
Le droit communautaire ne prevoit ni une defini-
tion generale des concessions, ni un regime speci-
fique qui leur serait applicable (a !'exception de la 
concession de travaux, a laquelle certaines regles 
de la Directive 93/37/CEE sur les marches publics 
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de travaux sont applicables). Ceci a entraine, 
jusqu'a present, une grande incertitude quant aux 
regles applicables a ce phenomene. 
Partant de ce constat, la Commission a juge 
necessaire, dans un souci de transparence, d'as-
surer !'information des operateurs et des pouvoirs 
publics concernes quant aux regles et principes 
qu'elle estime applicables, au stade actuel du droit 
communautaire. 
Afin de permettre la consultation de tous les 
milieux interesses, un "Projet de Communication 
interpretative sur les concessions en droit com-
munautaire" a dans un premier temps ete adopte 
par la Commission le 24 fevrier 1999 (ll. Les con-
tributions re~ues, dont la Commission a tenu le 
plus grand compte, ont dans leur grande majorite 
salue cette initiative. 
.. . et de liberalisation 
Les regles et les principes precises dans la presen-
te Communication doivent permettre aux entre-
prises communautaires de beneficier d'un libre 
acces aux concessions de services d'utilite publi-
que notamment. En effet, si les Etats membres res-
tent libres d'avoir recours a des concessions, ils 
doivent veiller a ce que ces concessions soient oc-
troyees selon des modalites compatibles avec le 
droit communautaire. 
Pas de differences substantielles 
Tout comme le Projet, la presente Communica-
tion s'articule en deux volets. La premiere partie 
est consacree a la delimitation des notions de con-
cessions de travaux, de services et de marches 
publics, alors que la seconde traite du regime 
applicable. Cette Communication interpretative 
ne presente pas de differences substantielles avec 
le projet adopte en 1999. Seules quelques modifi-
cations et clarifications y ont ete apportees. 
• Definition de la concession 
Les contributions re~ues ont permis a la Commis-
sion d'affiner son analyse et de cerner les caracte-
ristiques propres aux concessions, permettant de 
les distinguer des marches publics, notamment en 
raison de la delegation de services d'interet gene-
ral operee par ce type de partenariat. 
Du point de vue juridique, c'est la presence du 
risque d'exploitation qui constitue le principal 
caractere distinctif d'une concession au sens du 
droit communautaire, et ce independamment de la 




Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Cecile Helmryd 
MARKT B-3 
TEL: (+ 32 2) 295 17 42 




TEL: (32 2) 295 31 18 
FAX: (32 2) 296 94 98 
Markt-B l@cec.eu.int 
denomination que ce type de parte-
nariat pourrait avoir en droit natio-
nal. 
Sont done vises par la presente 
Communication interpretative, les 
actes imputables a l'Etat, qu'ils soient 
unilateraux ou contractuels, par les-
quels une autorite publique confie a 
un tiers la gestion totale ou partielle 
de services qui relevent normale-
ment de sa responsabilite, et pour 
lesquels ce tiers assume les risques 
d'exploitation. 
Ces services ne sont vises que s'ils 
constituent des prestations d'acti-
vites economiques (par exemple 
!'exploitation d'autoroutes ou la 
fourniture d'eau). 
En revanche, ne sont pas vises les 
actes tels que: 
- ceux par lesquels on confie a des 
tiers la gestion de services partici-
pant a l'exercice de l'autorite publi-
que (par exemple, dans certains 
Etats membres, les services de no-
taires ); ou 
- ceux par lesquels une autorite pu-
blique confere une habilitation ou 
octroie une autorisation a l'exerci-
ce d'une activite economique (par 
exemple, dans certains Etats mem-
bres, l'ouverture de pharmacies ou 
de pompes a essence). 
Le renouvellement d'une concession 
est a considerer comme une nouvel-
le concession et reste soumis aux memes regles 
precisees dans la Communication. 
• Regime applicable aux concessions 
Au-dela des differences dans les definitions, tant 
les marches publics que les concessions ont pour 
objet des prestations d'activites economiques, et 
sont des lors soumis aux memes regles du T raite. 
II s'agit des regles en matiere de liberte d'etablis-
sement et de libre prestation des services, mais 
aussi de libre circulation des marchandises, aux-
quelles s'ajoutent les principes degages par la 
jurisprudence de la Cour en la matiere (non-dis-
crimination, egalite de traitement, transparence, 
reconnaissance mutuelle et proportionnalite). 
Le principe d'egalite de traitement, qui figure ega-
lement parmi les principes generaux, implique que 
les regles du jeu doivent etre connues de tous les 
soumissionnaires et doivent s'appliquer a tous de 
la meme maniere. 
Quant a la transparence, une jurisprudence recen-
te de la Cour de justice (arret du 18 novembre 
1999 dans l'affaire C-275/98, Unitron) precise que 
cette obligation decoule directement du principe 
de non-discrimination. Cette transparence, qui 
peut etre assuree par tout moyen approprie, y 
compris la publicite, doit permettre au pouvoir 
adjudicateur de garantir le respect du principe de 
non-discrimination. 
Le principe de proportionnalite exige que toute 
mesure choisie par le pouvoir adjudicateur soit a 
la fois necessaire et appropriee au regard du but 
recherche. Enfin, le principe de reconnaissance 
mutuelle implique que l'Etat membre ou la presta-
tion sera fournie devra accepter les specifications 
techniques et les contr61es faits dans un autre Etat 
membre. 
Au-dela des regles et des principes issus du T raite 
et de la jurisprudence en la matiere, le texte rap-
pelle les dispositions pertinentes des Directives et 
en particulier celle de la Directive sur les marches 
publics de travaux (Directive 93/37/CE), tout en 
rappelant que seules les concessions de travaux 
sont soumises a certaines des regles de cette 
Directive. II precise en outre les consequences de 
!'application des regles et des principes du T raite 
pour les concessions dans les secteurs speciaux, 
par exemple dans le domaine de l'energie et du 
transport. Les autres formes de partenariats ne 
sont plus visees. 
Dans le Projet, la Commission avait indique son in-
tention de couvrir egalement les autres formes de 
partenariats utilisees pour faire appel au secteur 
prive. Elle a renonce a apprehender les formes de 
partenariats qui ne presentent pas des caracteris-
tiques analogues a celles de la "concession" au sens 
de la presente Communication, les contributions 
s'etant par ailleurs prononcees en faveur d'une tel-
le approche. En effet, la richesse des hypotheses et 
leur constant developpement appellent une 
refiexion approfondie sur les caracteristiques 
communes a ces phenomenes. Le debat doit done 
se poursuivre. 
Cette Communication interpretative est 
disponible sur Internet: http://simap.eu.int 
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Die Kommission hat im 
Rahmen einer Mitteilung 
Leitlinien zur Anwendbar-
keit der Vorschriften und 
Grundsatze des EG-
Vertrags auf die Zusam-
menarbeit zwischen 
offentlichem und privatem 
Sektor verabschiedet. Die 
Mitteilung definiert Fille, 
in denen die offentliche 
Hand auf Dritte zuriick-
greift, um Infrastruktur-
projekte zu verwirklichen 
oder Dienstleistungen fur 
die Offentlichkeit bereit-
zustellen, wobei die dritte 
Seite das Ausfuhrungs-
risiko tragt, als Konzessio-
nen. Au6erdem bestatigt 
sie, da6 Konzessionen 
unter die Regeln und 






sollten. Die Mitteilung 
unterscheidet sich daher 
nicht wesentlich vom 
1999 vorgelegten Entwurf 
(siehe SMN 16), beriick-
sichtigt allerdings die 
hierzu eingegangenen 
Stellungnahmen. 
Die Verabschiedung der 
Mitteilung bedeutet nicht, 
da6 auf eine gemeinschafts-
rechtliche Vorschrift 
verzichtet wird, falls dies 
erforderlich sein sollte. 
PROTECTION DES DONNEES 
Protection des donnees 
Perspectives d)un arrangement avec les Etats-Unis 
~~;~~~~'fi:k~·.-:,/Wji_b~,;l~~~:.,.1~,:,-}~~~=~--"ll--~=f ...~:<.-:i&.~~~~....:.i~~.:a..~1ili1.~~;;,;i;~,..~~~j;li~ 
Following two years of 
discussion (see SMN 14, 
15, 17, 18 & 19), the 
United States are now 
ready to put in place an 
arrangement known as the 
"safe harbor" which the 
Commission considers to 
offer "adequate" protection 
for transfers of personal 
data from the EU. Under 
the EU's data protection 
Directive (95/46/EC), 
Member States must 
ensure personal data trans-
ferred to non-EU countries 
is "adequately" protected. 
The same Directive provi-
des that the Commission 
may make a positive fin-
ding when the protection 
offered by a particular 
country meets this ade-
quacy requirement. Before 
adopting a formal decision 
on the adequacy of the 
protection provided by the 
"safe harbor" arrangement, 
the Commission must seek 
the support of a qualified 
majority of Member States. 
It must also consult their 
data protection commissio-
ners and the European Par-
liament. Approval procedu-
res will take some time, but 
the arrangement should be 
finalised by the summer 
and operational in the 
autumn. Under this arran-
gement, the US Depart-
ment of Commerce will 
establish a list of companies 
adhering to a set of data 
protection rules and related 
enforcement requirements. 
' A !'issue de deux annees de discussions, les 
Etats-Unis sont maintenant prets a mettre en 
place un dispositif dont la Commission consi-
dere qu'il offre une protection "adequate" pour 
le transfert de donnees a caractere personnel. Il 
/agit d)un arrangement dit du "safe harbor" 
(sphere de securite). Toutefois, pour arreter 
une decision formelle, la Commission doit 
avoir fYappui des Etats membres de !'Union a 
la majorite qualifiee. Elle doit egalement con-
sulter les membres du groupe compose des auto-
rites de controle chargees de la protection des 
donnees ainsi que le Parlement europeen. Une 
fois arretee, la decision sera obligatoire pour 
tous Les Etats membres et constituera ainsi une 
garantie contre l'interruption des flux de don-
nees en provenance de l'Union et a destination 
de participants americains a cet arrangement. 
Les procedures d'approbation prendront un 
certain temps, mais !'accord devrait etre fina-
lise d'ici l'ete pour etre operationnel au 
courant de l'automne 2000. 
Conformement a la Directive relative a la protection 
des donnees (95/46/CE), les Etats membres doivent 
veiller a ce que les donnees a caractere personnel 
transferees dans des pays non membres de l'UE bene-
ficient d'une protection "adequate". La meme Direc-
tive stipule que la Commission peut constater qu'un 
pays donne repond a cette condition de "protection 
adequate". 
Le dialogue entre Jes Etats-Unis et la Commission 
europeenne a commence avant que la Directive rela-
tive a la protection des donnees n'entre en vigueur en 
octobre 1998 dans le double but d'assurer un niveau 
eleve de protection des donnees et de preserver le 
libre transfert de donnees outre Atlantique. Les en-
tretiens ont porte principalement sur la question de 
savoir comment jeter un pont entre l'approche legis-
lative de l'UE en matiere de protection des donnees 
et l'approche largement autoregulatrice des Etats-
Unis (voir SMN 14, 15, I 7, 18 & 19). lls ont debouche 
sur la definition de !'arrangement du "safe harbor". 
Sphere de securite 
Selon cet arrangement, le ministere du commerce 
americain dressera une liste des entreprises qui adhe-
rent a un ensemble de regles de protection des don-
nees et de criteres dont la Commission a juge que le 
respect assurait une protection "appropriee". Cet ar-
rangement aboutira a une meilleure protection des 
donnees transferees aux Etats-Unis et creera un 
cadre plus previsible et moins administratif. Les adhe-
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rents seront premunis centre une interruption du 
transfert de donnees; Jes entreprises de J'UE sauront 
a quelles entreprises americaines elles peuvent trans-
ferer des donnees sans rechercher d'autres garanties 
et les citoyens de l'UE auront !'assurance que leurs 
donnees sont convenablement protegees. 
Pour beneficier des avantages procures par le "safe 
harbor", les entreprises americaines doivent s'enga-
ger publiquement a en respecter les principes. Le 
respect des conditions sera verifie en premier lieu par 
des organismes du secteur prive, et leur non-respect 
fera l'objet de sanctions legales, notamment au titre 
de !'article 5 du "US Federal Trade Commission Act", 
qui interdit les fausses declarations et les pratiques 
commerciales trompeuses. 
Processus d'approbation 
Le Commissaire charge du Marche interieur, Frits 
Bolkestein, a presente le dossier a la Commission le 
29 mars. Celle-ci a donne au Commissaire et a ses 
services le feu vert pour entamer les differentes eta-
pes de la procedure qui precede une decision formel-
le reconnaissant que les dispositions du "safe harbor" 
offrent un niveau de protection adequat pour le 
transfert des donnees personnelles vers les Etats-
Unis. La Commission europeenne doit notamment 
demander un avis du Comite de !'Article 31 reunis-
sant les Etats membres qui votent a la majorite quali-
fiee. Ses membres, qui ont ete regulierement con-
suites au sujet du deroulement du dialogue avec les 
Etats-Unis, se prononceront formellement a !'occa-
sion de la reunion du Comite, les 30 et 31 Mai. Avant 
de recueillir J'avis du Comite, la Commission consul-
tera a nouveau les Commissaires charges de la pro-
tection des donnees dans les Etats membres (reunis 
au sein du groupe de travail etabli par !'article 29 de la 
Directive et dont la prochaine reunion est prevue les 
15 et 16 mai). Avant de rendre une decision finale, la 
Commission doit egalement soumettre son projet de 
decision au Parlement europeen, qui aura une 
periode de 30 jours pour verifier si la Commission 
europeenne utilise correctement les pouvoirs que lui 
confere la Directive. 
Nach zweijahrigen 
Verhandlungen ( siehe 
SMN 14, 15, 17, 18 & 19) 
sind die USA zu Ma6-
nahmen bereit, die einen 
nach Auffassung der Korn-
mission II angemessenen 11 
Datenschutz sicherstelien. 
Nach der EU-Daten-
schutzrichtlinie mtissen die 
Mitgliedstaaten der Union 
namlich gewahrleisten, da6 
personenbezogene Daren, 
die in ein Drittland iiber-
mittelt werden, 11 angemes-
sen 11 geschiitzt sind. Dabei 
kann die Kommission die 
Angemessenheit des 
Datenschutzes feststellen, 
wenn ein Land entspre-
chende Anforderungen 
erfulit. Bevor die Kommis-
sion eine formelle Ent-
scheidung hierzu treffen 
kann, muB sie jedoch von 
den Mitgliedstaaten mit 
qualifizierter Mehrheit un-
terstiitzt werden und die 
nationalen Datenschutz-




einige Zeit in Anspruch 
nehmen. Die Vereinbarung 
diirfte jedoch bis zum 
Sommer stehen und ab 
Herbst umgesetzt werden. 
Danach wird das US-Han-
delsministerium ein Ver-
zeichnis der Unternehmen 




Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Fabrizia Benini 
MARKT E-1 
TEL:(+ 32 2) 296 64 17 
FAX: (+32 2)296 80 10 
Markt-E l@cec.eu.int 
PROPRIETE INTELLECTUELLE & INDUSTRIELLE 
Protection des droits d'auteurs 
, Le Conseil approuve les Traites de POMPI 
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• 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Egidio Guerreri 
MARKT E-3 
TEL: (+ 32 2) 296 32 57 
FAX: (+ 32 2) 299 30 51 
Markt-E3@cec.eu.int 
Au nom de la Communaute europeenne) le 
Conseil des ministres «Marche interieur» du 
16 mars a approuve) sans discussion) deux 
Traites de l'OMPI (Organisation Mondiale 
de la Propriete Intellectuelle). Ces deux 
Traites) adoptes a Geneve en decembre 1996 
(voir SMN n°7)) constituent une avancee de 
portee historique dans la protection interna-
tionale des droits d)auteur et des droits voisins. 
Ils constituent une amelioration substantielle 
des Conventions de Berne et de Rome) tout en 
mettant a jour FAccord ADPIC conclu dans 
le cadre de FOrganisation Mondiale du 
Commerce (OMC). 
Le Traite sur le droit d'auteur (WCT) est axe sur 
les droits des auteurs; quant au Traite sur les 
interpretations et executions et sur les phono-
grammes (WPPT), ii s'attache a la protection de 
certains droits voisins. Les dispositions de ces deux 
T raites concernent non seulement les exploita-
tions traditionnelles des oeuvres, mais egale-
ment celles qui sont rendues possibles 
grace aux nouvelles technologies. C'est 
la premiere fois que des T raites inter-
nationaux s'attachent aux possibi-
lites et aux risques des nouvelles 
technologies et fournissent, des a 
present, des solutions adequates. 
La Communaute et ses Etats mem-
bres ont joue un role important pendant la 
preparation et les negociations de ces deux 
T raites. lls ont par ailleurs deja signe le 
WCT et le WPPT en 1997. Pour la pre-
miere fois, la Communaute en tant que 
telle peut adherer a des T raites de 
l'OMPI concernant le domaine du 
droit d'auteur et des droits voisins. La 
Decision du Conseil est une condi-
tion indispensable pour preparer 
!'adhesion de la Communaute et de 
ses Etats membres. Apres l'accord politique obtenu 
au sein du Conseil en octobre 1999 (voir SMN 19), 
le Parlement europeen a pour sa part procede a 
!'adoption de son avis conforme le 14 fevrier 2000. 
Protection accrue 
Plus specifiquement, le T raite sur le droit d'auteur 
complete la Convention de Berne sur la protection 
des oeuvres artistiques et litteraires et l'adapte a 
l'environnement numerique. Grace aux dispositions 
du WCT, les auteurs pourront beneficier d'une pro-
tection juridique dans le cas d'une distribution, d'une 
location commerciale, d'une communication au 
public y compris la mise a disposition du public de 
leurs oeuvres sur reseaux. De plus, une protection 
explicite est assuree aux dispositifs techniques et 
aux systemes d'identification et de gestion des 
reuvres. 
Le T raite sur les interpretations et executions et sur 
les phonogrammes (WPPT), quant a lui, ameliore 
considerablement la protection des artistes in-
terpretes et executants, de meme que celle des pro-
ducteurs. Grace au nouveau T raite, ces categories 
pourront beneficier des droits exclusifs de repro-
duction, distribution, location commerciale et de 
mise a disposition du public sur reseaux de leurs in-
terpretations/executions et de leu rs phonogram-
mes. En outre, les artistes/interpretes et executants, 
de meme que les producteurs de phonogrammes, 
pourront beneficier d'un droit a une remuneration 
pour la radiodiffusion et toute autre forme de com-
munication au public a des fins commerciales. Com-
me dans le WCT, ce T raite prevoit egalement des 
dispositions sur les dispositifs techniques et aux 
systemes d'identification et de gestion des oeuvres. 
Ces T raites internationaux entreront en vigueur 
trois mois apres que trente instruments de ratifica-
tion OU d'adhesion auront ete deposes aupres de 
l'OMPI. A ce jour les T raites WTC et WPPT ont 
deja ete ratifies par respectivement 13 et 12 Etats 
membres de l'OMPI (y compris les Etats-Unis). 
A quand la ratification? 
Le depot de !'instrument de ratification au nom 
de la Communaute aura lieu conformement au 
principe d'unicite de representation exterieure 
de la Communaute et de ses Etats membres. 
Cela implique qu'il devra intervenir d'une fa~on 
simultanee de la part de la Communaute et de 
ses Etats membres. Ainsi, techniquement, ce 
depot interviendra a !'expiration du delai dont 
les Etats membres disposent pour transposer 
les mesures destinees a adapter la legislation 
communautaire aux contenus des T raites (a 
savoir la proposition de Directive sur le droit 
d'auteur et les droits voisins dans la societe de 
!'information - voir SMN I O & 17). Ces deux 




((Management and legitimate use 
of intellectual property)) 1vill be the 
focus of an International Confe-
rence organised by the Internal 
Market DG in co-operation with 
the French Presidency. The Confe-
rence will take place in Strasbourg 
at the ((Palais de la Musique et des 
Congres)) on 9-11 July 2000. 
The Conference is intended to 
create a forum for exchange and 
discussion aimed at reaching a 
better understanding of the legal, 
technical and political develop-
ments taking place in the copy-
right field. Rightholders, the in-
dustry, users and Member States 
are faced to a greater extent than 
before with the rapidity of techno-
logical developments. Copyright 
protection should be developed in 
view of these new realities. This 
conference might either lead to 
some new legislative or non-legis-
lative measures. 
Topics to be discussed will focus on 
facilitating equal access to legiti-
mate use of ivorks, including the 
user's perspective. Licensing and 
management issues, that play a 
crucial role, and the need to adapt 
to new technical methods of exploi-
tation will also be addressed as 
well as contractual rules, moral 
rights and applicable law. 
It is also expected that discussions 
will allow a further advancement 
of the 1vork which is being carried 
out at the international level 
(WIPO, WTO) . Those issues to be 
discussed include broadcasters 
rights, audio-visual performances 
and the protection of folklore. 
For more information, 
please contact 
MARKT E-3 
TEL: (+ 32 2) 295 53 23 
FAX: (+ 32 2) 299 30 51 
Markt-E3@cec.eu.int 
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SOCIETE DE L'IN F ORMATION 
Le 4 mai 2000, le Parle-
ment europeen a approuve 
la Directive sur le com-
merce electronique. Elle 
est done definitivement 
adoptee et devrait etre 
transposee en droit 
national clans les 18 mois. 
Identifiee a Lisbonne 
comme une priorite essen-
tielle, cette Directive veil-
lera a ce que les services 
de la societe de l 'informa-
tion bfoeficient des prin-
cipes de libre circulation 
et de liberte d'etablisse-
ment, et qu'ils puissent 
etre fournis clans route 
l'Union europeenne s' ils 
sont conformes a la loi 
clans leur Etat membre 
d'origine. Elle etablit des 
regles harmonisees specifi-
ques seulement la ou elles 
sont strictement necessai-
res. Les domaines couverts 
par la Directive concernent 
la determination du lieu 
d'etablissement des opera-
teurs, Jes communications 
commerciales, les contrats 
electroniques, la responsa-
bilite des intermediaires et 
le respect des droits. 
Dans d'autres domaines, 
la Directive s 'inspire 
d1instruments communau-
taires existants en matiere 
d 1 harmonisation ou de 
reconnaissance mutuelle 
(voir SMN 15 &18 ). 
Q n 4th May 2000) the European Parlia-
ment approved the Electronic Commerce 
Directive) which clears the way for this 
important measure to become law within the 
next 18 months. The Lisbon Summit identi-
fied this Directive as a top priority in prepa-
ring Europe)s transition to a knowledge-based 
economy and boosting competitiveness. 
The Directive will ensure that Information 
Society services benefit from the Internal 
Market principles of free movement of services 
and freedom of establishment and can be 
pr_ovided throughout the European Union if 
they comply with the law in their home Mem-
ber State. It establishes specific harmonised 
rules only where strictly necessary to ensure 
that businesses and citizens can supply and 
receive Information Society services throug-
hout the EU, irrespective of frontiers. 
These areas include definition of where 
operators are established) transparency obliga-
tions for operators) transparency requirements 
for commercial communications) conclusion 
and validity of electronic contracts) liability of 
Internet intermediaries) on-line dispute 
settlement and the role of national authorities. 
In other areas the Directive builds on existing 
EU instruments which provide for harmoni-
sation or mutual recognition of national laws 
(see SMN 15 &18) . 
The speed with wh ich the proposal has been 
adopted represents a high degree of co-operation 
between Commission, Council and Parliament. 
Internal Market Commissioner Frits Bolkestein 
hopes that "it will serve as a model for future deci-
sion-making concerning the Internal Market, where 
legislative change must keep pace with technological 
developments and innovation in order to be timely 
and effective". 
As the Parliament decided not to propose any 
amendments to the Common Position adopted for-
mally by the Internal Market Council in February 
2000, the Directive is now definitively adopted in 
accordance with the co-decision procedure (Article 
251 of the EC Treaty). No further consideration by 
Council is necessary. Member States will have 18 
months in which to implement the Directive into 
national law following its publication in the EU's 
Official Journal. "In order for business and consu-
mers alike to benefit fully from the Directive as soon 
as possible, I will pay particular attention to ensuring 
that Member States implement the Directive in 
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national legislation correctly and on time", com-
ments the Commissionner Bolkestein. 
On-line services 
The global electronic commerce market is growing 
extremely fast and could be worth $ 1.4 tril lion by 
the year 2003 (source: Forrester Research). In 
Europe, electronic commerce is already worth 17 
billion and is expected to reach 340 billion by 2003. 
The Directive covers all Information Society servi-
ces, both business to business and business to con-
sumer, and services provided free of charge to the 
recipient e.g. funded by advertising or sponsorship 
revenue and services allowing for on-l ine electronic 
transactions such as interactive tele-shopping of 
goods and services and on-line shopping malls. 
Examples of sectors and activities covered include 
on-line newspapers, on-line databases, on-line 
financial services, on-line professional services (such 
as lawyers, doctors, accountants, estate agents), 
on-line entertainment services such as video on 
demand, on-line direct marketing and advertising 
and services providing access to the World Wide 
Web. 
The Directive applies only to service providers 
established within the EU and not those established 
outside. However, the Directive takes particular 
care to avoid incompatibility and inconsistency with 
legal developments in other parts of the world so as 
to avoid obstacles to global electronic commerce. 
Moreover, in some areas the Directive provides 
for solutions that may serve as a model at inter-
national level, thus reinforcing Europe's influence on 
the development of an international legal frame-
work. 
• Establishment 
The Directive defines the place of establishment as 
the place where an operator actually pursues an 
economic activity through a fixed establ ishment, 
irrespective of where web-sites or servers are 
situated or where the operator may have a mail box. 
This definition is in line with the principles 
established by the EC Treaty and the case law of the 
European Court of Justice. Such a definition will 
remove current legal uncertainty and ensu re that 
operators cannot evade supervision, as they will be 
subject to supervision in the Member State where 
they are established. The Directive prohibits Mem-
ber States from imposing special authorisation sche-
mes for Information Society services which are not 
applied to the same services provided by other 
means. It also requires Member States to oblige 
Information Society service providers to make avai-
¥+ 
commerce 
lable to customers and competent authorities in an 
easily accessible and permanent form basic informa-
tion concerning their activities (name, address, 
e-mail address, trade register number, professional 
authorisation and membership of professional 
bodies where applicable, VAT number). 
• On-line contracts 
The proposal obliges Member States to remove any 
prohibitions or restrictions on the use of electronic 
contracts. In addition, the proposal will ensure legal 
security by imposing certain information require-
ments for the conclusion of electronic contracts in 
particular in order to help consumers to avoid tech-
nical errors. These provisions will complement the 
recently adopted Directive on electronic signatures 
(see SMN 19). 
• Liability of intermediaries 
To eliminate existing legal uncertainties and to avoid 
divergent approaches between Member States, the 
Directive establishes an exemption from liability for 
intermediaries where they play a passive role as a 
"mere conduit" of information from third parties 
and limits service providers' liability for other 
"intermediary" activities such as the storage of 
information. The Directive strikes a careful balance 
between the different interests involved in order to 
stimulate co-operation between different parties 
and so reduce the risk of illegal activity on-line. 
• Commercial communications 
The Directive defines commercial communications 
(such as advertising and direct marketing) and makes 
them subject to certain transparency requirements 
to ensure consumer confidence and fair trading. So 
that consumers may react more readily to harmful 
intrusion, the Directive requires that commercial 
communications by e-mail are clearly identifiable. In 
addition, for regulated professions (such as lawyers 
or accountants), the Directive lays down the general 
principle that the on-line provision of services is 
permitted and that national rules on advertising shall 
not prevent professions from operating Web-sites. 
However, this will have to respect certain rules of 
professional ethics which should be reflected in 
codes of conduct to be drawn up by professional 
associations. 
• Implementation 
The Directive seeks to strengthen mechanisms to 
ensure that existing EU and national legislation is 
enforced. This includes encouraging the develop-
ment of codes of conduct at EU level, stimulating 
·MWWI 
administrative co-operation between Member States 
and facilitating the setting up of effective, alternative 
cross-border on-line dispute settlement systems. 
The Directive also requires Member States to 
provide for fast, efficient legal redress appropriate 
to the on-line environment and to ensure that 
sanctions for violations of the rules established 
under the Directive are effective, proportionate and 
dissuasive. 
• Restrictions 
The Directive clarifies that the Internal Market prin-
ciple of mutual recognition of national laws and the 
principle of the country of origin must be applied to 
Information Society services. This will ensure that 
such services provided from another Member State 
are not restricted. The Directive does not deal with 
the application of the Brussels Convention on juris-
diction, recognition and enforcement of judgements 
in civil and commercial matters. The Directive does 
not interfere with the Rome Convention as regards 
the law applicable to contractual obligations in con-
sumer contracts or with the freedom of the parties 
to choose the law applicable to their contract. 
On a case by case basis, Member States will be 
allowed to impose restrictions on Information 
Society services supplied from another Member 
State if necessary to protect the public interest on 
grounds of protection of minors, the fight against 
hatred on grounds of race, sex, religion or nationa-
lity (including offences to human dignity concerning 
individual persons), public health or security and 
consumer protection (including the protection of 
investors). 
However, such restrictions will have to be propor-
tionate to their stated objective. Moreover, such 
restrictions can only be imposed after the Member 
State where the service provider is established has 
been asked to take adequate measures and failed to 
do so and the intention to impose restrictions has 
been notified in advance to the Commission and to 
the Member State where the service provider is 
established. 
In cases of urgency and in cases of court actions, 
including preliminary proceedings and criminal 
investigations, the reasons for the restrictions (and 
the urgency) will have to be notified in the shortest 
possible time to the Commission and to the Mem-
ber State of the service provider. Where the Com-
mission considers proposed or actual restrictions 
are not justified, Member States will be required to 
refrain from imposing them or urgently put an end 
to them. 
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Am 4. Mai hat das Euro-
paische Parlament der 
Richtlinie uber den elek-
tronischen Geschaftsver-
kehr zugestimmt, die nun 
binnen 18 Monaten in 
nationales Recht umgesetzt 
werden mu6. Mit der vom 
Europaischen Rat in 
Lissabon als au6erste Prio-
ritat eingestuften Richt-






und solche Dienste in der 
gesamten EU angeboten 
werden konnen, sofern sie 
den im Land des Anbie-
ters geltenden Vorschriften 
entsprechen. Besondere 
harmonisierte Regeln 
sieht sie nur dort vor, wo 
dies unerla6lich ist. Die 
Richtlinie deckt u.a. 




pflicht der Anbieter, 
Transparenz kommerzieller 
Kommunikation, elektro-
nische Vertrage, Haftung 
von Vermittlern. 
Ansonsten baut sie auf 
vorhandenen EU-Rechts-
instrumenten auf, die eine 




(siehe SMN 15 & 18 ). 
• 





FAX:(+ 32 2) 295 77 12 
Markt-E4@cec.eu.int 
DIALOGUE AVEC LES CITOYENS ET LES ENTREPRISES 
Der ,,Dialog mit Burgern 
und Unternehmen" wurde 
entwickelt, damit die 
Kommission das tagliche 
Funktionieren des Binnen-
marktes besser beobachten 
kann. Dabei kann sie 
Burger und Unternehmen 
nicht nur iiber deren mit 
dem Binnenmarkt verbun-
denen Rechte und Vor-
teile informieren, sondern 
von ihnen auch lernen, 
wie der Markt an der Basis 
funktioniert. Dies ermo-
glicht Kommission und 
Mitgliedstaaten, bestehen-
de Regeln und Verfahren 
notigenfalls anzupassen. 
Alle mit dem Dialog zu-
sammenhangenden Mafs-
nahrnen, die in der neuen 
Binnenmarktstrategie 
( siehe SMN 19) festgelegt 
wurden, sind entweder 
bereits realisiert oder 
stehen unmittelbar bevor. 
Die erste Uberprufung 
der Strategie gibt der 
Kommission Gelegenheit, 
den Dialog entsprechend 




stehen dabei im Zeichen 
dreier Leitgedanken: 
Umsetzung von Feedback 
in praktische Mafsnahmen, 
Entwicklung einer Partner-
schaft mit den Mitglied-
staaten sowie Ausweitung 
und Konsolidierung der 
Instrumente des Dialogs. 
Le "Dialogue avec les Citoyens et les entre-
prises11 est un instrument de suivi du fonc-
tionnement du Marche interieur) au plus 
proche des realites du terrain. En sensibilisant 
les citoyens et les entreprises aux avantages et 
aux droits offerts par le Marche interieur) 
tout en etant a l 'ecoute des experiences vecues 
par eux au quotidien) it donne la possibilite a 
la Commission et aux Etats membres d1adap-
ter) si necessaire) Les regles et Les pratiques 
existantes. Toutes les actions du Dialogue pro-
grammees dans la nouvelle Strategie pour le 
Marche interieur) presentee en octobre 1999 
( voir SMN 19)) ont ete OU sont sur le point 
d)etre accomplies 0>. La premiere revision de 
cette Strategie (voir article page 3) a ete 
?occasion d)introduire de nouvelles actions 
ciblees en vue de la poursuite du Dialogue) 
telle que preconisee par le Sammet de Lisbonne. 
Ces actions s1 organisent autour de trois idees-
forces: traduire le feedback en actions; 
developper un veritable partenariat avec Les 
Etats membres; etendre et consolider les 
instruments du Dialogue. 
Repondre par des actions 
En examinant le retour direct d'information recueil-
lie aupres du public, apres 3 ans d'experience et la 
publication de 7 rapports, un sujet s'avere particu-
lierement preoccupant, a savoir les difficultes qu'ont 
les Europeens a exercer, en pratique, leurs droits au 
sein du Marche interieur. II n'est pas suffisant que les 
regles existent, encore faut-il qu'elles soient correc-
tement mises en reuvre. 
Or, ii ressort du dernier rapport de "feedback" du 
service d'orientation sur "les voies de recours" plu-
sieurs conclusions inquietantes: 
- manque de comprehension generale sur !'interac-
tion droit communautaire/droit national et sur la 
repartition de responsabilites pour leur mise en 
reuvre (valable pour toutes les categories de citoy-
ens et pour les entreprises); 
- d'ou confusion sur les moyens de mise en reuvre; 
- les moyens judiciaires sont la plupart du temps 
inappropries (trop chers, trop longs); 
- manque de connaissance des moyens extra-judi-
ciaires, lorsqu'ils existent. 
II existe done un potentiel considerable en vue 
d'ameliorer le niveau de connaissance et de compre-
hension du Marche interieur, et des droits qui en 
decoulent, tant parmi les citoyens et les petites et 
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Poursuite du Dia 
moyennes entreprises que parmi les autorites publi-
ques. 
C'est la raison pour laquelle ii a ete propose d'orga-
niser en juin 200 I, en collaboration avec le Parle-
ment europeen (2), un Forum Marche interieur, 
cible sur la mise en reuvre des droits du Marche 
interieur et les voies de recours. Cet evenement 
permettra de rassembler tous ceux qui ont une 
expertise en la matiere (mediateurs nationaux et 
europeens, Comite des petitions, autorites nationa-
les, organisations de consommateurs, organisations 
de PME) afin d'identifier les mesures susceptibles 
d'ameliorer les mecanismes de mise en reuvre des 
droits, notamment aupres des administrations natio-
nales. 
En vue de promouvoir et de preparer ce forum, une 
serie de mesures d'accompagnement seront mises 
en place - done le lancement du guide "Comment 
faire valoir vos droits dans l'UE" - qui feront l'objet 
d'un Memorandum visant a traduire le "feedback" en 
actions. 
Partenariat avec les Etats membres 
En tant qu'instrument de suivi du fonctionnement du 
Marche interieur, au plus proche du terrain, le 
"Dialogue avec les citoyens et les entreprises" ne 
peut etre veritablement efficace sans une forte 
implication des autorites nationales. II s'avere par 
consequent necessaire de renforcer les mecanismes 
d'un partenariat plus etroit avec les Etats membres, 
notamment dans les domaines suivants: 
• Promotion 
T ous les instruments du "Dialogue avec les citoyens 
et les entreprises" sont accessibles via un telephone 
gratuit ou un site Internet. Neanmoins la connais-
7 rapports du Service d'orientation 
• Reconnaissance des diplomes 
• Securite sociale 
• Permis de sejour 
• Acheter des biens 
• Acheter des services 
• Acheter des voitures 
• Voies de recours 
++w;w., - ++ 
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sance de ces moyens d'acces est encore tres faible 
(3l. Pour l'ameliorer et promouvoir une utilisation 
plus systematique des facilites offertes par le Dialo-
gue, ii est essentiel de disposer d'une strategie de 
promotion continue (voir article page 24). 
• Points de contacts nationaux pour le 
Marche interieur 
La necessite de developper des solutions effectives, 
rapides et simples pour les citoyens et les petites et 
moyennes entreprises passe par une plus grande 
visibilite et accessibilite du reseau des points de 
contacts et des centres de coordination Marche 
interieur. Le nouveau Site Internet Citoyens 
consacre une place primordiale a la promotion des 
points de contacts nationaux afin d'en faciliter 
l'acces (une adresse Internet specifique est 
destinee a ces points de contacts nationaux: 
http://europa.eu.int/citizens/ccps). 
• Distribution des publications du Dialogue 
II est necessaire d'assurer une distribution aussi lar-
ge que possible des Guides et des fiches nationales 
non seulement aupres du public mais egalement 
aupres des autorites nationales, regionales et locales 
qui ont a voir avec l'exercice des droits tires du 
Marche interieur, notamment lorsqu'elles n'ont pas 
un acces facile a Internet. lei encore, cette tache ne 
peut s'accomplir que dans le cadre d'une coopera-
tion etroite avec les Etats membres. 
Etendre les instruments du Dialogue 
La partie du Dialogue plus specifique aux entreprises 
(la plupart des actions inclues dans la strategie sous 
l'objectif "citoyens" concernant egalement les 
entreprises) a demarre debut 1999. Elle consiste en 
un site Internet multilingue (porte d'entree unique 
8 guides deja parus 
• T ravailler dans un autre pays 
• Resider dans un autre pays 
• Etudier dans un autre pays 
• Voyager dans un autre pays 
• Acheter des biens et des services dans un autre pays 
• Egalite des droits et des chances 
• Feuille de route pour les demandeurs d'emploi 
• Comment faire valoir vos droits dans le Marche unique europeen 
donnant acces en 11 langues a toutes les sources 
d'information interessant les entreprises) et un 
mecanisme de "feedback" qui a ete lance le 17 avril 
2000 avec l'aide du reseau Euro Info Centres (voir 
article page 22-23). 
De nouvelles actions ciblees sont prevues, telles 
que: 
• le developpement de nouveaux sujets sur le Site 
Internet Business (environnement, commerce 
electronique, mise en ceuvre des droits et protec-
tion des donnees); 
• un premier rapport sur les resultats du Mecanis-
me de "feedback" pour les entreprises. La DG 
Marche interieur espere obtenir 20.000 cas par an 
couvrant des themes tels que: marches publics, 
harmonisation technique, propriete intellectuelle, 
environnement, etc. Ce "feedback" direct des 
entreprises sur les problemes qu'elles rencontrent 
dans le Marche interieur donnera des informations 
additionnelles pour ajuster les politiques aux 
niveaux national et communautaire; 
• les donnees statistiques provenant du mecanis-
me de "feedback" seront disponibles sur Internet 
et pourront etre utilisees par d'autres services et 
par les Etats membres en tant que systeme d'aler-
te sur les problemes existants. 
Nouveau Guide sur la protection 
des donnees 
De plus en plus de gens sont concernes par le trans-
fert de donnees personnelles. II est par consequent 
important de familiariser les citoyens et les entre-
prises sur leurs droits en la matiere, tels qu'etablis 
par la Directive 95/46/EC du 24 octobre 1998, et la 
maniere de les faire valoir. La publication de ce nou-
veau Guide viendra s'ajouter aux 8 guides deja 
existants et est prevue pour decembre 2000. 
(I) Publication d'un guide sur "Comment faire valoir vos droits dans 
le Marche interieur"; lancement du nouveau site Internet "Citoyens" 
(http://europa.eu.int/citizens); campagne de promotion; lance-
ment d'un mecanisme de "feedback" pour les entreprises. 
(2) Le Parlement europeen dans sa resolution sur la nouvelle strate-
gie du Marche interieur invite la Commission "a collaborer avec 
le Parlement europeen pour organiser un Forum Marche inte-
rieur dans lequel les citoyens et les petites et moyennes entre-
prises puissent canaliser leurs preoccupations et discuter de 
solutions". 
(3) Le sondage d'opinion mene en janvier 2000 moncre qu'en 
moyenne seulement 7,4 % des gens interroges avaient connais-
sance de ces moyens. 
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The "Dialogue with 
Citizens and Business" has 
been developed to enable 
the Commission to monitor 
better the day-to-day 
operation of the Internal 
Market at grassroots level. 
Through it the Commis-
sion is able not only to 
inform citizens and com-
panies of their rights and 
benefits in the Internal 
Market, but also to learn 
from them how that 
market operates on the 
ground. This in turn 
enables the Commission 
and Member States, wor-
king together, to adapt 
the existing rules and 
practices as necessary. All 
the objectives laid down 
in the target actions of the 
new Strategy for the 
Internal Market ( see SMN 
19) have been achieved or 
are in hand. The first 
review of that Strategy 
( see page 3) provides the 
opportunity for the Com-
mission to programme the 
further development of 
Dialogue in line with the 
recommendations of the 
Lisbon Summit. The tar-
gets set out aim, to ensure 
that the feedback from 
Dialogue plays a larger 
part in the determination 
of future policy, to deve-
lop closer partnership with 
the Member States, and to 
extend and consolidate 
the various instruments of 
Dialogue. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Suzanne Jessel 
MARKT A-4 
TEL:(+ 32 2) 295 96 77 
FAX: (+ 32 2) 295 43 51 
Markt-A4@cec.eu.int 
DIALOGUE AVEC LES CITOYENS ET LES ENTREPRISES 
Mi-avril, la Commission 
europeenne a lance un 
11 mecanisme 11 afin d'obte-
nir des informations en 
retour des entreprises. 
Cette nouvelle initiative 
doit permettre de prendre 
en compte de !'experience 
pratique des entreprises 
operant dans le Marche 
interieur. Les demandes 
adressees aux 41 Euro 
Info Centres selectionnes 
sur candidature ( voir liste 
ci-jointe) seront analysees 
afin d'epingler les sujets 
posant probleme. 
La Commission tiendra 
compte de cette analyse 
dans !'elaboration de sa 
future politique. 
Mitte April hat die Euro-
paische Kommission die 
Initiative ,,Feedback aus 
der Wirtschaft" gestartet. 






tigt werden. Dabei wer-
den die bei 41 ausgewahl-
ten Euro-Info-Zentren 
(EIC, siehe Liste) einge-
henden Anfragen von 
Unternehmen analysiert, 
um herauszufinden, in 
welchen Bereichen die 
Wirtschaft auf die groGten 
Probleme stoGt. 
For more information, 
please contact 
Jobst van Kirchmann 
MARKT A-4 
TEL: (+ 32 2) 296 58 24 
FAX:(+ 32 2) 295 43 5 I 
Markt-A4@cec.eu.int 
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le European Commission has launched 
mid-April the "Business Feedback Mechanism") 
a new initiative to ensure future policy 
making can take better account of the practi-
cal experience of European businesses opera-
ting in the Internal Market. Under this 
initiative) queries from business to 41 Euro 
Info Centres (EICs) will be analysed in order 
to pinpoint which issues give rise to most 
problems for business. The Commission will be 
able to take account of this analysis) which 
will be available on-line) in future policy 
making. The 41 EICs participating in the 
scheme) covering all Member States) have 
been selected as the most representative of the 
300 such Centres) which provide informa-
tion) advice and assistance to business on 
EU-related issues. The cBusiness Feedback 
Mechanism)) initiative will help the Commis-
sion to fulfil the Lisbon European CounciFs 
request to ((pay particular attention to the 
impact and compliance costs of new propo-
sals)) and to cj)ursue their Dialogue with 
Business and Citizens with this in mind)). 
The Dialogue with Business website has 
received more than 2.5 million requests for 
information and advice since its launch in 
January 1999. 
The Business Feedback Mechanism aims to process 
at least 20,000 requests a year covering a broad 
range of sectors such as public procurement, tech-
nical harmonisation, e-commerce, intellectual pro-
perty rights and environmental regulation. Through 
in-depth analysis of companies' queries the Com-
mission will be able to build up a picture of what 
Conference 
on Business Feedback Mechanism 
businesses problems are and respond with new or 
amended legislation or, as appropriate, non-legisla-
tive measures. The results of the feedback will be 
systematically included in the review of the Internal 
Market Strategy, which sets legislative and non-
legislative priorities for the development of the 
Internal Market (see SMN 19). 
The Business Feedback Mechanism is part of the 
e-Commission initiative which aims to develop elec-
tronic feedback systems to cover the full range of 
EU activities. It also complements other mecha-
nisms aimed at simplifying and improving Internal 
Market rules such as the Business Test Panel and 
initiatives such as Simpler Legislation for the 
Internal Market (see page 4-5) that are designed to 
reduce the regulatory burden on business. 
The Business Dialogue website (The One Stop 
Internet Shop for Business) was launched in January 
1999 (see SMN 16 & 17). It is free, accessible in the 
11 working languages of the EU and acts as a gate-
way to data, information and advice from a variety 
of sources at European, national, regional and local 
level as well as practical tools such as on-line access 
to business newspapers and directories. The 
Business Dialogue website also gives direct access 
to the Euro Info Centre network and to Business 
Contact Points which have been set up at the level 
of national administrations to deal with country-
specific problems related to the implementation of 
Internal Market rules. In particular, it gives small and 
medium sized enterprises access to information and 
advice about Internal Market opportunities and 
potential problem-solving mechanisms. 
http://europa.eu.int/business 
A conference with over 80 representatives from 41 selected Euro 
Info Centres (EiC) covering all 15 Member States and two Directo-
rate Generals (Internal Market and Enterprise) was held in Brussels 
on 18 March 2000 in order to exchange views on the Commission's 
approach to setting up a Business Feedback Mechanism. 
EICs reported on the ways in which they intended to collect feedback 
to allow the Commission to get an insight into their practical expe-
riences of handling daily business requests. This additional input 
enabled the Commission to better adapt the Business Feedback 
Mechanism to business reality - an important step which has further 
improved the usefulness of feedback for future policy making. 
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41 Euro Info Centres selected for j 
the Business Feedback Mechanism 
1 
City Coordinator Telephone Host City Coordinator Telephone Host 
Wien Heinz Kogler +43 I 50105 4206 Wirtschaftskammer Osterreich Voles Stella Vaina +30 421 28111/ Association of Industries in Thessaly and 
29407-8 Central Greece 
Antwerpen Luc Van Looveren +32 3 232 22 19 Kamer van Koophandel en Nijverheid 
van Antwerpen Rhodes llias Ouzounidis + 30 241 34840 Chambre du Dodecanese 
Vilvoorde Christophe Veys +32 2 255 20 19 Kamer voor Handel en Nijverheid van Sligo Marcus Hufsky +353 71 61274 Sligo Chamber of Commerce and 
het Arrondissement Halle-Vilvoorde Industry Ltd. 
Mulheim an Marie-Theres +49 208 30004 21 Zenit (Zentrum fur Innovation Waterford Fiona Robbins + 353 51 872 639 Waterford Chamber of Commerce 
der Ruhr Kraienhorst und T echnik GmbH) 
Milano Attilio Martinetti +39 02 85 15 5244 Camera di Commercio lndustria 
Stuttgart Sigrun Taschner- +49 711 1657 252 Handwerkskammer Region Stuttgart Artigianato -Agricoltura di Milano 
Tangemann 
Firenze Lucio Scognamiglio + 39 055 31 52 54 Consorzio Eurosportello Confesercenti 
Berlin Horst-Werner +49 30 2601 2610 Deutsches lnstitut fur Normung e.V. 
Marschall Pesaro Domenica Bellusci +39 0721 37 62 87 C.d.O. Associazione 'Compagnia delle 
Opere' 
Freiburg Petra Steck +49 7821 2703 690 lndustrie- und Handelskammer SGdlicher 
Oberrhein Torino Ermanno Maritano +39 011 549246 Federazione delle Associazioni lndustriali 
de! Piemonte 
Trier Kerstin Riedmuller +49 651 97 56 71 I lndustrie- und Handelskammer Trier, 
Handwerkskammer Trier Venezia-Mestre Francesca Tiberi +39 041 258 16 66 Unione Regionale delle Camere di Com-
mercio, industria, artigianato e agricoltu-
Kassel Tanja Frohlich +49 561 9789770 Euro Info Centre Kassel GbR ra del Veneto 
Herning Peter Weiglin +45 97129200 EU-Centre Teramo Giovanni + 39 0871 331424 Unione Regionale delle Camere di 
Marcantonio Commercio d'Abruzzo 
Llanera Paz Palacio + 34 985 98 00 20 Institute de Fomento Regional 
Fernandez Luxembourg Sabrina Sagramola + 352 42 39 39-333 Chambre de Commerce du Grand-
Duche de Luxembourg 
Palma de Francisco Feliu + 34 971 719877 Centro Balears Europa 
Mallorca de Oleza 's-Hertogenbosch Hans Aben + 31 73 6 806 600 Stichting EG-adviescentrum 
Zuid-Nederland 
San Sebastian David Fritschi +34 943 27 22 88 Fundaci6n Euroventanilla del Pafs Vasco 
Groningen Wian Stienstra + 31 50 525 73 73 Stichting Euro Info Centrum 
Zaragoza Jorge Alonso +34 976 460066 Confederaci6n Regional de Empresarios Noord-Nederland 
de Aragon 
Porto (Lee Maria Helena Ramos +351229981786/1580 AEP - Associa~ao Empresarial de 
Helsinki T aisto Sulonen + 358 9 228606 Helsinki Chamber of Commerce Da Palmeira) Portugal 
Turku Eero Kokkonen +358 2 2100 542 T&E Centre T urku for Varsinais-Suomi Stockholm Lars Andersson +46 8 6816614 Nutek -Swedish National Board for 
Employment and Economic Develop- Industrial and Technical Development 
ment Centre for Varsinais-Suomi 
Birmingham Catherine Davies +44 121 455 0268 Birmingham Chamber of Commerce and 
Chalons-en- Nathalie Marie + 33 3 26 69 33 65 Chambre Regionale de Commerce et Industry 
Champagne d'lndustrie Champagne-Ardenne 
Liverpool Claire Hawkins +44 151 2242400 Business Link Merseyside Ltd 
Paris Marc Henriot + 33 I 40 73 32 20 Centre Fran~ais du Commerce Exterieur 
Norwich/ Eileen Wallace +44 1603 62 59 77 Business Development Centres • 
Futuroscope Isabelle Marcel + 3 3 5 49 49 63 30 Association Poitou-Charentes Europe Norfolk Norfolk and Waveney Ltd 
Chasseneuil 
Bradford - Jenny Lawson +44 1274 75 42 62 City of Bradford • Metropolitan District 
Grenoble Michel Beyet +33 4 76 28 28 43 Grex - Centre de Commerce West Yorkshire Council 
International 
Chambres de Commerce et d'lndustrie London Bernadette Hartigan +44 171 203 1837 London Chamber of Commerce and 
de Grenoble et du Nord-lsere Industry 
Bordeaux Martine Dronval + 33 5 56 79 44 36 Chambre de Commerce et d'lndustrie 
de Bordeaux 
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Pour une romotion continue du Dialo 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Yves Moulin 
MARKT A-4 
TEL: (+ 32 2) 296 16 89 
FAX: (+ 32 2) 295 43 51 
Markt-A4@cec.eu.i nt 
A ?evidence) Les citoyens europeens desirent 
toujours en savoir plus sur le fonctionnement 
du Marchi interieur) sur Les avantages et Les 
droits qui en decoulent. Pour repondre a cette 
attente) la Direction generale Marche inte-
rieur a recemment propose aux Etats membres 
de reflechir a une promotion continue du 
"Dialogue avec Les citoyens et Les entreprises". 
Cette demarche vise a instaurer) sur le long 
terme) un partenariat entre la Commission et 
les Etats membres afin de promouvoir un 
Dialogue de proximite avec Les citoyens euro-
peens et Les entreprises) et developper ainsi une 
meilleure connaissance des outils d)informa-
tion mis a leur disposition. 
Depuis la creation du "Dialogue 
avec les citoyens et les entrepri-
ses" en 1998, plusieurs sources 
d'information ont ete mises en 
place pour mieux faire conna1tre le 
Marche interieur. Aujourd'hui, les 
citoyens peuvent s'informer sur 
leurs droits via deux sites Internet 
multilingues (respectivement con-
sacres aux citoyens et aux entre-
prises) ainsi que par des guides et 
des fiches factuelles nationales, 
traitant des sujets specifiques de la 
legislation relative au Marche inte-
rieur. 11 existe egalement un nume-
ro vert (Europe Direct) et un ser-
vice d'orientation ("Signpost Servi-
ce") qui permet aux citoyens d'ob-
tenir, de la part d'experts juridi-
ques, des premiers elements de 
reponse aux difficu ltes qu'ils peu-
vent rencontrer dans l'exercice de 
leurs droits. Enfin, de nombreux 
points de contacts sont presents 
dans les Etats membres, dont 
notamment le reseau d'Euro Info Centres qui assure 
une fonction de relais d'information au plus proche 
des entreprises. 
Ces sources d'information remportent un succes cer-
tain et sont appreciees des citoyens et des entrepri-
ses qui les connaissent et les utilisent. Cependant, la 
notoriete de ces moyens reste crop faible. Jusqu'ici, 
seules des actions de communication ponctuelles ont 
ete menees. Elles ant certes donne de bans resultats 
en terme de penetration et contribue a une meilleu-
re comprehension de la legislation communautaire, 
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mais de telles operations mediatiques isolees restent 
insuffisamment porteuses sur le long terme. 
De recentes etudes qualitatives ant d'ailleurs demon-
tre que des efforts de promotion accrue s'averaient 
necessaires et que la demande d'information sur les 
possibilites offertes par le Marche lnterieur etait tou-
jours croissante. Le nombre et la nature des appels 
re~us par le centre d'appel gratuit et le service 
d'orientation confirment ces resultats. 
Face a cette demande d'information manifeste, a cette 
necessite de communication et afin d'assurer son role 
de vulgarisation de la legislation relative aux dossiers 
done elle est responsable, la Direction generale 
Marche lnterieur va done mettre en place une 
strategie de promotion continue du "Dialogue avec 
les citoyens et les entreprises". 
En faisant mieux conna1tre les facilites offertes par le 
Dialogue, ii faut favoriser une utilisation plus systema-
tique, plus naturelle de ces outils. II s'agit de rappro-
cher les Europeens des points de contact relatifs au 
Marche interieur et de developper les reseaux d'in-
formation afin de generer une meilleure connaissance 
de ce secteur. Ces objectifs s'inscrivent sur le long 
terme et necessitent une promotion tres proche des 
citoyens. 
Pour ce faire, une mobilisation de tous les acteurs du 
Dialogue est essentielle et une forte implication des 
autorites nationales est requise. Le concept de parte-
nariat Commission/Etats membres se trouve etre la 
solution la plus adequate pour assurer une promotion 
durable et effective. L'interet et la necessite de tra-
vailler en etroite collaboration avec les quinze pays de 
l'Union ressortent du fait que les autorites nationales 
connaissent parfaitement les reseaux implantes sur 
leur territoire. Elles sont les seules a pouvoir assurer 
une promotion directe vers des publics cibles, elles 
sont les mieux placees pour atteindre les groupes 
d'individus isoles qui ont un acces moins aise a !'infor-
mation. 
Cette base strategique a ete recemment proposee 
aux Etats membres. T ous ont approuve tant !'initia-
tive que les objectifs et le concept de ce projet. La 
Commission va maintenant organiser une consulta-
tion afin de determiner conjointement avec les quin-
ze Etats membres la forme que pourra prendre cette 
promotion continue du "Dialogue avec les citoyens et 
les entreprises" et les moyens qui pourront etre 
developpes. Un premier projet presentant les gran-
des lignes de cette strategie leur sera presence au 
mois de juin. 
"Dialogue with Citizens": 
improved website 
Via this central entry 
point citizens can access, 
with a mouse click, a 
wealth of information on 
their rights and opportuni-
ties in the Internal Market. 
Emphasis is given to the 
accessibility for Citizens 
to various redress mecha-
nisms for the enforce-
ment of their rights. 
"Dialog mit Burgern": 
verbesserte Web-Seite 
Ober diese zentrale 
Adresse konnen Burger 
per Mausklick auf viele 
lnformationen i.iber ihre 
Rechte und Moglichkeiten 
im Binnenmarkt zugreifen. 
Dabei liege der Schwer-
punkt darauf, daB sie 
leicht Zugang zu Rechts-
mitteln erhalten, mit 
denen sie ihre Rechte 
durchsetzen konnen. 
"Dialogue avec les citoyens": 
un site ameliore 
D'un seul clic, le citoyen 
europeen peut acceder a 
une foule d'information 
sur ses droits et opportu-
nites dans le Marche uni-
que. Dans ce site ame-
liore, un accent particulier 
est mis sur les differents 
mecanismes de recours 
permettant une meilleure 
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Progress Report on Pending Proposals 
Principales propositions pendantes (DG Marche interieur) Adoption Avis PE Autres Avis Position PE Comite Adoption 
Commission Com.Conseil 2e lecture conciliat. 
Prop. Reglement: dessins et modeles communautaires 3.12.1993 CES: 22.2.1995 
COM/ 1993/342 CES: 6.7.1994 
modif. COM/ 1999/310 21.6.1999 CJCE: 15.1 1. 1994 
Prop. Decision.: adhesion de la Communaute au protocole sur l'enregistrement 22.7.1996 16.5.1997 CES: 29.1 .1997 
international des marques (Madrid) COM/ 1996/36 7 JO C 167/1997 JO C 89/1997 
Prop. Reglement modifiant le Reglement (CE) n° 40/94: 24.7.1996 16.5.1997 CES: 29.1.1997 
marque communautaire COM/1996/372 JO C 167/1997 JO C 89/1 997 
Prop. Directive: droit de suite (harmonisation des legislations nationales) 25.4.1996 9.4.1997 CES: 18.12.1996 attendue debut 
COM/ 1996/97 JOCl32/1997 JO C 75/1997 juin 2000 
modif. COM/1998/78 12.3.1998 
Prop. I 3e Directive: offres publiques d'acquisition COM/ 1995/655 7.2.1996 26.6.1997 CES: 11.7.1 996 
modif. COM/1997/565 10.11.1997 JO C 222/ 1997 JO C 295/1996 
Prop. Directive modifiant les Directives 73/239/CEE et 92/49/CE: I 0.10.1997 16.7.1998 CES: 25.3.1998 21.5.1999 15 .1 2.1999 09.03.2000 
responsabilite civile et indemnisation des victimes COM/ 1997 /5 I 0 JO C 292/ 1998 JO C 157/1998 JO C 232/ 1999 
modif. COM/ 1999/ I 47 31.3.1999 
Prop. Directive modifiant les Directives 89/48/CEE et 92/51 /CEE: 2.12.1997 2.7.1998 CES: 27.5.1998 
reconnaissance des diplomes COM/ 1997/638 JO C 226/ 1998 JO C 235/ 1998 
Prop. Directive: harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des 10.12.1997 10.2.1999 CES: 9.9.1998 
droits voisins dans la societe de !'information COM/1997/628 JO C I 50/1999 JO C 407 /1998 
modif. COM/ 1999/250 21.5.1999 
Prop. Directive: protection des inventions par le modele d'utilite 12.12.1997 12.3.1999 CES: 27.5.1998 
COM/1997 /69 I JO C 175/1999 JO C 235/ 1998 
modif. COM/ 1999/309 25.6.1999 
II 
Prop. Directive: acces a l'activite des etablissements de credit et son exercice 15.12.1997 CES: 25.3.1998 
COM/1997/706 (Codification) JOC 157/1998 
Prop. Directive modifiant la Directive 85/611 /CEE: organismes de placement 17.7.1998 17.02.2000 CES: 24.2.1999 
collectif en valeurs mobilieres (OPCVM) COM/ 1998/449 JO C 116/1999 
Prop. Directive modifiant la Directive 85/61 I /CEE: societes de gestion et 17.7.1998 17.02.2000 CES: 24.2.1999 
prospectus simplifies (OPCVM) COM/ 1998/451 JO C 116/1999 
Prop. Directive: institutions de monnaie electronique 21.9.1998 15.4.1999 CES: 28.1.1999 
COM/ 1998/461/ I JO C 101/1999 
Prop. Directive modifiant la Directive 77 /780/CEE: acces a l'activite des 21.9.1998 15.4.1999 CES: 28.1.1999 
etablissements de credits COM/ 1998/461 /2 JO C I O I /1999 
Prop. de Dir. concernant la commercialisation a distance de services financiers aupres des 14.10.1998 5.5.1 999 CES: 20.4.1999 
consommateurs, et mod. les Dir. 97/7/CE et 98/27/CE (en etroite cooperation avec la DG 23.7.1999 JO C 279/ 1999 
Sante et protection des consommateurs) COM/ 1998/468, modif. COM/ 1999/385 
Prop. Directive: aspects juridiques du commerce electronique 18.1 1.1998 6.5.1 999 CES: 29.4.1999 04.05.2000 
COM/ 1998/586 1.9.1999 JOC 169/1999 
Prop. Directive: conditions de detachement des travailleurs ressortissants d'un 27.1.1999 CES : 26.5.1999 
Etat tiers COM/1999/3/1 JO C 167/1999 
Prop. Directive: libre prestation de services frontal iers aux ressortissants 27.1.1999 CES : 26.5.1999 
d'un Etat tiers COM/ 1999/3/2 JO C 167/1999 
Prop. Directive modifiant la Directive 91 /308/CEE: prevention de !'utilisation du 14.7.1999 
systeme financier aux fins du blanchiment de capitaux COM/ 1999/352 
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